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ABSTRACT
This research is about the anthropologic 
characterization of the High Meroitic population from Abri (Amir 
Abdallah, Sudan). A morphologic analysis of the human remains
was made, as well as a comparative study of the results obtained
with those of other series, either old or recent, having a 
possible historic/geographic proximity.
This chapter tries to synthesize the most important 
characteristics previously obtained.
The anthropological material studied is composed by a 
total of 308 individuals, the 28 % of whom correspond to
inmatures and the 66 % to adults. The high frequency of
inmatures shows the no existence of a different place for the
burial of infant individuals.
The sex proportion is very well balanced; the sex ratio 
male/female being of 102.
The paleodemographic analysis permits to estimate the 
1 ife-expectancy in 33.2 years, with a birth rate next to 31 X 
and an infant mortality rate of 227.2 X.
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The studied series shows a great homogeneity, higher in 
males than that detected in the Egyptian series of Gizeh, which 
is much more numerous. There is a smaller variability in the 
measures of the skull than those corresponding to the femur.
Outside of the sexual dimorphism detected in all the
anthropologic analysis, an important dimorphism existed and it
affected to the measures of the cranium as well as to those of
the mandible and long bones. There are not any differences in
relation to the occipital, anterior interorbital breadth, nasal 
breadth, ramus breadth and mandibular angle.
The neurocranial presented, in both sexes, larger 
dimensions than those of the populations compared, except the 
greatest biparietal breadth.
With a marked dolichocranial, the skull is slightly
high and elevated in relation to the length and breadth, and it 
is formed by the scheme P>F>0- The forehead eurymetopic has 
somme temporal crests slightly divergent, while the occipital 
shows a relatively marked curvature. The capacity of the cranial 
is located in the euencephalia range.
The facial skeleton can be characterized by a
mesoprosopic and mesene size, with a tendence to lower sizes in
the male design. The orbital index can differenciate both sexes.
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the males being mesoconchic and the females hypsiconchic.
The nasal index must be described as chamaerrhine, but 
the males show up to a 22 % of the ieptorrhine forms, while the 
females of that group are only the 8 %, so in those females
larger nasals forms can be seen.
The palatal index is mesostaphyline and the advance of 
the face is very moderate and more marked in the female; that is 
so according to the gnathic index in orthognathism, in the limit 
to the mesognathism, the alveolar region appearing nevertheless 
as clearly prognathic.
The mandible is dol ichognathic, so its form is 
relatively narrow or extended. This characterist, sligthly more 
marked in the females, can differendate the Egyptians from the 
population studied here. The symphysial height being more 
reduced than the one obtained in the Nubian series compared.
The strong mandibular ramus is wide and low, relatively 
inclined and with a marked divergence according to the 
mandibular body; and this represents a narrowing of the inferior 
maxillary to the gonion level. The mandibular ramus is more 
robust than that of the Egyptian dynastic series; in the male 
this is due to its smaller height, while in the females the 
greater width has a more marked influence.
The femoral measures show a marked sexual dimorphism..
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The pi 1astric index shows the existence of a middle pilaster in 
the males and a weak one in the females such as it corresponds 
to the smaller development of the muscular insertion areas.
The platymeric index shows a light anteroposterior 
flattening of the femur, so both sexes are classified as 
piatymeric.
The estimated stature, calculated on the formulae for 
negroes and whites, varies between 165 to 160 cm for the males 
and from 155 to 157 cm for the females. According to these 
values, women have a lower stature than males in an approximate 
figure of 6% .
Two multivariant methods were used to compare the 
studied series with the rest of the populations. Cluster and 
Principal Components Analysis (RCA). The results obtained with 
both models are similar, though the second one can better define 
the reasons of the morphologic associations.
Its application, separated according to the neuro and 
splacnocraneum measures, as well as the whole craneal, shows the 
necessity of enclosing, in every comparative study similar to 
this one, neurocranial and facial skeleton variables.
The neurocraneal measures of the male serie can
A5
différend ate these males from the Black population represented 
by Congo and Camerun, coming nearer to the Nile types. It is 
situated between the Dinastic and Nubian types, and they are 
different from the first ones because their skull is narrower
and from the second ones because it is higher. In this study it
is observed, as other authors did before, an evident separation 
in the Nile Valley between populations with a broader skull 
located in the Low Egypt, and the nubian populations 
characterized by a longer skull.
The neurocraneal measures can différendate the Delta 
and Mirgissa series from the rest of the Nile populations and
all of them from the melanoderm type compared except the
Ashanti.
The splacnocraneal of the male type can put this 
population in the nubian context and it can differenciate it 
from the Delta population due to its lower face, as well as its 
greater nasal largeness and height of face; because of these two 
parameters we could come to associate this population with those 
of the inner parts of the African Continent, although there are 
some marked differences with respect to melanoderm populations 
which are clearly more prognathic and have greater nasal 
largeness.
If we consider the skull of the males of Amir Abdallah
A6
we can see a greater relation with the nubian population and 
with the Meroitic Wadi Haifa males in particular.
According to the PCA the separation between the 
egyptian types and the melanoderm ones is evident and the 
analyzed serie is situated among both groups.
A different result was obtained using the Cluster
because all the nubian series would be nearer to the melanoderm 
populations of the Ashanti and Camerun and more separated of
those of Gizeh, Mirgissa and Sakkara. The Hottentot type is
different from all those compared, and it is always the last one
to become a group.
The Amir Abdallah males are different from the groups 
of the melanoderm types of Jebel Moya and Kenia, and they are 
associated with the X Group of Wadi Quitna.
Among the Ethiopian compared populations, the Galla- 
Somali is much more related to Amir Abdallah than that of Tigre; 
both of them are situated at a lower distance than the Egyptian 
dinastic series and the rest of melanoderm populations.
The PCA seems to show an increase of the negroid 
influence, from Wadi Haifa C to the Meroi tic period, and from 
this one to the X Group.
The neurocran eal of the female series is characterized
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by its large measures, with a prodominance of the longitudinal 
segments. A more elongated narrow neurocraneal, with a larger 
base can show that this series is different from those other 
series of Mirgissa and Gizeh, which are located at a lower 
distance than the compared melanoderm series because these have 
a more reduced neurocraneal.
As it happened with the males the facial skeleton of 
the female series alowws us to easily relate it with the inner 
parts of the African Continent. Its association with the Nubian 
populations of Wadi Haifa Meroitic. Wadi Haifa X and Kerma is 
evident, being different from the Gizeh's women due to their 
vertical measures of the face and their greater development of 
the nasal breadth and prognathism. So, the morphology of the 
Egyptian facial skeleton is characterized by a higher face, a 
narrower nose and a less marked prognathism than the nubian 
series.
The whole female craneal study can differenciate the 
ni lotie populations from melanoderms. The Amir Abdallah's women 
occupy a position among the Egyptian Dinastic populations and 
the black ones, represented by the Ashanti, Congo and Camerun, 
and they are asociated with the nubian populations of Wadi Haifa 
and Kerma. To differenciate the studied population neurocraneal 
measures are most important.
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The female type can differ from the compared series of 
Gizeh and Jebel Moya, although it is more closely related to the 
latter, being this relation still greater than the one detected 
in the males.
The Ethiopian series of Tigre is the one with lower 
measures, so its skull is the most reduced of all the compared
The morphologic study of the hair shows the values of 
the minor and major diameters, perfectly comparable to those 
obtained in Caucasian and Blackish.
The thickness of the hair does not allow us to 
differenciate the studied series from the rest of the compared 
populations, among which the nubian series from Semna is 
included.
The minor diameter represents nearly two thirds of the 
major diameter, so the section of the hair is elliptical, and it 
allows us to differenciate the Amir Abdallah population from the 
melanoderm ones and the Chinese types compared. There are no 
differences between the studied population and the Marro 
col lection.
The hair can be regarded as Quimatotric in spite of the
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fact that the 21 % of the population has straight hair.
The amedular hairs are more frequently present in women
The pigmentation study was not taken into account
because use of artificial hair dying was detected, which altered
the original hair colour.
The study of the 8 qualitative or epigenetic variables
shows that in the studied population it does not exist either
asymmetry or sex dimorphism in the manifestation of these 
characters.
Multiple frontal foramina occur in about 30 % of the
cases; the infraorbit is near the 20 X and the mental foramina 
are near 8 % .
The most usual Pterion type corresponds to the Spheno­
parietal form (86 X), while the epipteric bone frequency is 10 X
The metopism is a rare phenomenon in Nubia, in the
present case the frequency obtained does not reach the 2 X 
against the existence of wormian bones which are frequent in the 
studied population (38 X).
The incidence of mylohyoid bridge in the population is 
about 13 X and the agenesis of the M3 is lO X
The total comparative study of the qualitative
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variables shows a narrower relation between Amir Abdallah and 
the melanoderm populations.
Fifty three skeletons were phenotyped for the ABO 
system through a new technique of elution in hair. The technique 
used here improves the percentage of determinations against 
other ones used in bone or muscle material, and it has only a 
10 % of no determinations.
A high frequency of the alelo A and a relatively low 
one of the 0 was detected.
The Amir Abdallah population shows an ABO distribution 
similar to the hybrid population of Ethiopia and Argelia, and it 
differs from the caucasoid Egyptian and melanoderm populations 
represented by Kenyan and Bantu.
The orbital osteoporosis (Criba Orbitalia) frequency 
reaches the 15 % and there is no asymmetry in the manifestation 
of this pathology. It does not exist either a different 
distribution among the sexes, so, according to the results 
obtained, the presence of the Criba orbitali a would be due to 
nutrition needs or infected-contagious or parasitic processes.
We could finally say that the Amir Abdallah population
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appears as a typical nubian series, which is easily 
differenciated from the Delta Dinasty and negroes of West Africa 
populations compared in the present research.
Its position, among these groups, appears to be closely 
related to the hybrid population of Eastern Africa that we can 
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I.- INTRODUCCION
I.l LA EXCAVACION: DATOS ARQUEOLOGICOS
En Enero de 1978 la liision EspaRola en el Sudên 
financiada por la Fundacibn Duran-Val1 LLosera inicia las 
excavaciones de la necrbpolis meroftica descublerta por André 
VILA (CNRS) en Abri durante 1973.
Comenzaba asi la excavacién que, a lo largo de cuatro 
campaRas (1978-1981) y diez meses de duracion, no s6lo permitiô 
el estudio de uno de los primeros yaci mientos que representaban 
la cultura Alto-Meroitica sino que sirvio para descubrir un pe- 
queRo cementerio del periodo Kerma datado entre 1800—1700 a.C. 
(FERNANDEZ, 1982; TRANCHO, 1983).
El anélisis arqueolôgico (FERNANDEZ, 1985) de la necrô— 
polis meroftica, demuestra una continuidad cultural de los 
moradores de t^orl dividida, en cuanto al ritual funerario y 
material, en dos fases evolutivas A y B.
Parece que la évolueion del ritual funerario, tumbas de 
cémara axial al Oeste, modelo "clésico", a câmara axial al Este, 
esta relacionada con un intento de evitar el saqueo de las 
sepulturas como demuestra V. FERNANDEZ, siendo un fenémeno que
se repite en casi todas las necropolis merofticas estudiadas. En 
cuanto a la evoluciôn de la cultura material destacar aquf, tan 
solo, que la ceramics a mano decorada, que se conoce desde el 
grupo C, siendo originaria de un area intermedia entre el Morte 
de Nubia y Jebel Moya (Sudan Central), es el elemento cultural 
que caractérisa, por su abundancia, la fase A. Su presencia 
persiste en la fase B pero en esta aparece, coma elemento 
diagnôstico, la ceramica a torno engobada y bruRida que con 
seguridad fué importada desde poblaciones localizadas mas al Sur 
de Abri.
Los enterramientos estan orientados, de forma aproxima- 
da, en filas segun la direcciôn Morte—Sur. La disposlcion del 
cadaver es bastante uniforme, sigue la norma egipcia de cuerpos 
extendidos y ataud, con excepciones arcaicas de cuerpos 
contrafdos y lecho de madera présentes sobre todo en mujeres y 
niRos. Los ataudes parecen ser un elemento de prestigio; los 
Budarios son raros, mas frecuentes en niRos y las ataduras de 
cuero en torno a la cintura son exclusivas de los varones. No 
existe momificacibn artificial, pero en ocasiones se produce una 
momificacibn natural debido a las especiales condiciones de la 
zona. El numéro total de tumbas excavadas fub de 377, detectan- 
dose 389 individuos.
Existen cinco dataciones de radiocarbono (FERNANDEZ, 
1984) obtenidas a partir de restos organicos de las tumbas 199, 
234, 426, 506 y 331. Las cuatro primeras fueron realizadas en la
Universidad de Granada (UGRA) y las fechas correspond!entes sont 
2220î 120 B.P., 2130î 100 B.P., 2130 : 90 B.P. y 2320 1 90 B.P.,
con vida media del Carbono 14 de 5568 y sin calibrar. La quinta 
muestra -Fué anal izada por el Teledyne Isotopes Laboratory de New 
Jersey (1-11561) y la fecha determinada fue 2180 1 90 B.P. Estas 
datos situan el comienzo de la necrbpolis hacia el siglo III 
a.C. y los resultados arqueologicos indican el final de su 
uti1izacion hacia el siglo I a.C. (FERNANDEZ, 1985).
Al interes arqueolôgico se uniô el biolôgico y por este 
motivo, al no formar parte del equipo de la Misiôn ningun 
antropôlogo, se decidiô el traslado a Madrid de los restos 
exhumados. De este modo, lo que seguramente hubiera constituido 
una memoria de excavacion, diô origen a dos amplios estudios, 
uno cultural (FERNANDEZ, 1985) y otro biolôgico, la présente 
Tesis, que intentan esclarecer parte de la historia Nubia que se 
désarroilô entre los siglos III al I a.C.
1.2 SITUACION GEOGRAFICA
La zona denominada Kush por los sgipclos, Aethiopfa por 
*1 mundo clasico y Nubia en la Edad Media, no corresponde a 
ninguna division polftica o administrât!va actual ya que poses 
una parte en Egipto y otra en El Sudén representando tan solo 
una pequeRa porcibn de la extension de ambos paises.
Sudan (Bitad al-Sudan=T i erra de negros) esté situado en 
la region intertropical del continente africano, al Sur del 
Sahara, al Oeste del macizo etiôpico y al Norte de las mesetas 
de los grandes lagos de Africa ecuatorial. El clima, tropical, 
varfa desde el tipo desértico al monzonico. En verano el viento 
del golfo de Guinea transporta humedad constituyendo la estacion 
de las Iluvias; en invierno reinan los vientos del Norte, 
procédantes del Sahara, dando origen a la estacion seca. Las 
Iluvias disminuyen segun un gradiente Sur— Norte y Oeste—Este.
La poblacion en 1981 era de 17.380.000 habitantes con 
una densidad de 6.9 habitantes por kilômetro cuadrado y cuya 
composiciôn es heterogenea; en el Norte predominan los arabes 
mientras que en el Sur la mayorfa de los pueblos son de raza 
nilotica. La concentracion de la poblacion se establece a las 
ori1las del Nilo de modo que mas del 50 % de los habitantes ocu— 
pan menos del 15 % del territorio nacional.
La divisién antigua del Sudan en Baja y Alta Nubia es 
geograficamente un tanto artificial. Mientras que la Baja Nubia 
es bastante homogénea y se extiende entre la primera y segunda 
catarata, de Aswan a Wadl-Halfa; la Alta Nubia, mucho mas 
ampli a, incluye una gran variedad de zonas geograficas en las 
que se suceden suelos de arenisca y granito, cuyos cambios 
sucesivos son los responsables de las cataratas. La Alta Nubia 
se localize al Sur de la segunda catarata e histôricamente 
abarcarfa hasta cerca de Khartoum, aunque si solo se considéra 
la zona en donde hoy se habla nubio llegarfa hasta Debba, entre 
la tercera y cuarta catarata. La Baja Nubia se encuentra 
actualmente oculta bajo las aguas de la Gran Presa o lago Nasser 
y su territorlo es hoy, en su mayor parte, egipcio (FERNANDEZ, 
1982).
La vida econômica de la zona esta limitada a la 
estrecha franja cultivable que marca el curso del rfo. El 
principal medio de vida es la agricultura de regadfo y la 
explotaciôn de la palma datilera. Fuera de los margenes del Nilo 
se présenta el desierto Nubio solo surcado en su lado Este por 
los Beja, pueblo de nomades denominado en otras epocas como los 
Blêmios.
La necropolis de Amir Abdallah esta localizada en las 
proxi mi dades de Abri, cuyas coordenadas son 20*48* N y 30*20* E,
Ciudad situada en la provincla del Norte que ocupa una extension 
aproximada a la de nuestro pafs pero con una poblacion estimada 
en 1972 de 1.220.000 habitantes, los cuales se asientan 
fundamentalmente en las riberas del Nilo entre Wadi—Haifa, 
frontera con Egipto, y Wadi-Hamid casi en la sexta catarata. Hoy 
la zona se ha subdividido en dos. Northern y Nile, con el ifmite 
localizado en la cuarta catarata.
La zona donde se localize la necropolis esté situada 
frente a una curve descrita por el Nilo que cambia su curso de 
una direcciôn Sur-Norte a otra Oeste-Este, conservandola durante 
unos 20 Km hasta recuperar la primitive hacia el Norte en la 
ciudad de Kosha. Este cambio ha sido relativamente reciente, ya 
que aun pueden distinguirse las huellas del curso antiguo al 
Norte de Abri (FERNANDEZ, 1982). La curva, con un radio 
aproximado de 5 km, encierra en su orilia oriental una serie de 
depôsitos aluviales cuyo culmen esta en la posiciôn de la tumba 
del Amir Abdallah; la cual esté situada en la cima de una 
antigua terreza del Nilo, a unos 15 metros de altura sobre los 
cultivos ribereftos y a 2.5 km en ifnea recta del cauce fluvial. 
El nombre de la necropolis proviens de la proximidad, 200 metros 
al Norte, de la tumba (gubba) atribuida por los nativos al 
santon musulman Sheikh Amir Abdallah, aunque excavaciones 
poster i ores del equipo espaRol evi denci aron el origen mftico de 
tal nombre puesto que solo encontraron cuatro tumbas 
alto-merofticas muy saqueadas, enterramientos que segun la
informacion arqueologlca disponible (FERNANDEZ, 1982) fueron muy 
importantes debido a su gran tamaRo y a los restos de superes- 
tructuras de adobe (Figuras 1 y 2).
En la zona de Abri se conoce la existencia de un
importante templo meroftico situado en Amara Este, a unos 4 km
al Norte de la necropolis aquf estudiada. De él quedaban, en el
siglo XIX, seis columnas decoradas con bajo relieves en toda su 
superficie, las cuales fueron dibujadas hacia 1860 desaparecien- 
do totalmente poco después de esa fecha por causas oficialmente 
desconocidas. La datacion del templo, basada en relieves con 
cartuchos reales, es del final del I siglo a.C. o comienzo del I 
d.C. (rey Natakamani, reina Amanitere y principe sucesor
Sherakarer) (ADAMS, 1977).
Recientemente la Universidad de Lille emprendio excava­
ciones en la isla de Sai, apenas 5 km rfo arriba de Abri, y a 
pesar de que aun no existen datos antropolôgicos publicados, 
parece logico pensar, dada su proximidad, que la informacion de 






Se pretende con este apartado dar una visl6n de la 
historia de Egipto y Nubia; la razon fundamental es permitir al 
lector un conocimiento sufici ente de los périodes en 1 os que se 
divide la évolueion del Valle del Nilo y de ese modo comprender 
la localizacion temporal de las diversas poblaciones que ir^n 
apareciendo a lo largo de esta Tesis.
Informaci on mas exhaustive puede obtenerse en las 
publicaciones de BUTZER, 1965; GRIMBERG, 1967; ADAMS, 1977; 
PIRENNE, 1980 y SPENCER, 1984; entre otros. En las siguientes 
lineas se ofrece un resumed (SPENCER, 1984) de los periodos mas 
importantes, que incluye las fechas asociadas y las dinastfas 
egipcias.
FECHA PERIODO DINASTIAB
? - 3100 A * C # Predi nâsti COS
3100 - 2613 3 # C * Primeras dinastTas I-III
2613 - 2181 3 # C * Imperia Antiguo IV-VI
2181 - 2040 & # C » I Periodo Intermedio VII-X
2134 - 1785 3 # C » Imperio Medio XI-XII
1785 - 1567 3 » C # Il Periodo Intermedio XIII-XVII
1567 - 1085 3 « C « Imperio Nuevo XVIII-XX
1085 - 656 a.C. III Periodo Intermedio XXI-XXV
664 - 332 a • C ■ Reci ente XXVI-XXXI
332 - 305 a, C# Macedonio
305 - 30 a.C. Ptolemaico
30 - Romano
Tabla 1: Periodos histéricos del Antiguo Egipto.
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1.3.1 EGIPTO
Con anterioridad al 3100 a. C. Egipto no constitufa un 
estado unico, el valle del Nilo estaba habitado por pequeRos 
grupos humanos que conocemos con el nombre de cultures 
predinasticas. La primera evidencia de dichos grupos se 
establece como consecuencia de las excavaciones de PETRIE en 
1895 en la zona de Naqada en el Alto Egipto. En dicha localidad 
se diferencian dos periodos culturales denominados Naqada I y II. 
Las excavaciones posteriores de El-Amra, El-Gerza y Semaine dan 
origen a las denomi nac i ones culturales de Amratiense, Gerziense 
y Semainiense de acuerdo con la terminologfa asociada al lugar 
del descubrimiento, termlnologfa que aun se utiliza a peser de 
que las cultures Amratiense y Gerziense se corresponden con las 
de Naqada I y II respectivamente. Anteriores a Naqada son las 
cultures Badariense y del Fayun, las müs antiguas de las que se 
tiene notici a (4500 a.C.).
Durante el periodo Predin^stico, Egipto muestra una 
Clara influencia del Imperio Mesopotamico y es hacia el 3100 a. 
C. cuando el faraon Narmer unifica el pafs. Asf se inicia el 
Primer Periodo DinÂstico durante el cual se adoptaran muchas de 
las caracterfsticas que permanecieron a lo largo de toda la
12
historia del mundo egipcio; tal es el caso de la corona del Alto 
y Bajo Egipto, los emblemas reales y la religion.
Es durante el Imperio Antiguo cuando parecen adaptarse 
los patrones clasicos en la construed on de las pi rami des; de 
las inscripciones funerarias, fundamentalmente en la VI
dinastfa, puede deductrse la existencia de expediciones 
economicas y mi 11tares al mundo asiatico y a Nubia. Pero la 
estabi 1 idad de Egipto se rompe y durante unos 130 afSos reina la 
anarqufa en el pafs; este se divide en pequeAos reinos feudal es 
entre los que destacan uno en Thebas (Alto Egipto) y otro en 
fleracleopol is (Bajo Egipto) ; se trata del Primer Periodo 
Intermedio. Hacia el 2050 se produce una nueva unificacion 
gracias al faraon Mentuhope II en la dinastfa XI. De este modo 
se inicia el Imperio Medio, reanudandose un gobierno central 
fuerte que se extiende hasta Nubia en donde se construyen 
diverses fortalezas mi 1itares. Durante la XII dinastfa el 
gobierno se desplaza desde Thebas a El—Lisht en el oasis de 
Fayun mas al Norte, y despues de Sesostris III, en la XIII 
dinastfa, se inicia un nuevo periodo de inestabi1idad que 
origine el Segundo Periodo Intermedio.
Durante esta época pueblos asiaticos penetran en el 
delta del Nilo y gradualmente extienden su influencia hacia el 
Sur del pafs. Estos invasores son los Hlksos; recordados en
1?
Egipto como opresores seran expulsados del Valle por Amosis I 
■fundador de la XVIII dinastfa hacia el 1567 a.C. Se inicia asf 
el Imperio Nuevo que extenderâ las fronteras de Egipto desde el 
Eufrates hasta la cuarta catarata del Nilo. Es en esta época 
cuando se produce el cambio de deidad ofici al que pasa de Amon a 
Aton gracias al sucesor de Amenofis III Akhenaton. Akhenaton 
traslada la capital desde Thebas a El-Amarna (Akhetaton) pero 
los sacerdotes de Amon provocan la restauracion del dios antiguo 
bajo el reinado de Tutankhamon y el periodo Amarna fue 
deli beradamente olvidado.
Durante la XIX dinastfa la residencia real se fija en 
el lado Este del delta del Nilo aunque los enterramientos siguen 
produc i endose en Thebas y se désarroi1 an nuevas campaRas 
militares contra los Nubios, Libios e Hititas.
El Tercer Periodo Intermedio se inicia como consecuen­
cia de la separaciôn de Egipto en dos reinos, uno al Norte con 
los reyes de Tanis y otro al Sur constituido por los de Thebas. 
La unificacion se produce tras la invasién del rey Piye o 
Piankhy desde Nubia en el aRo 727 a.C. Este faraén no se asienta 
en Egipto sino que vuelve a su territorio de origen y es su 
hermano Shabako el que consolida la dominaciôn nubia del Valle y 
fija su residencia en Thebas. Los reyes nubios no alteran la 
forma de vida del pueblo egipcio y adoptan su cultura edificando 
tempios a los dioses egipcios. Sus tumbas se localizan sin
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embargo en Napata muy al Sur y sera la invasion de los Asirios 
que saquean Thebas la que acabe con la XXV dinastfa, llamada 
también dinastfa etiope.
La capital pasa a la ciudad de Sais y Psammético, 
vasal lo de los Asirios, -funda la dinastfa XXVI dando origen al 
Periodo Reciente durante el cual se contratan mercenaries 
griegos; estos no impediran que Egipto sea invadido por los 
Persas que a su vez pierden su Imperio a manos de Alejandro 
Magno, el cual es reconocido como faraon de Egipto. Tras su 
muerte y en el aRo 305 a.C. se funda la dinastfa Ptolomaica que 
se désarroi 1 a con 12 faraones del mismo nombre y finaliza con 
Cleopatra. Durante este periodo la influencia griega afecta a la 
administraciôn, cultura y arquitectura, pero se siguen edifican­
do tempios a las divinidades locales. Tras las muertes de Marco 
Antonio y Cleopatra en el 30 a.C. Egipto queda bajo el dominio 
romano.
1.3.2. NUBIA
El conocimiento del entorno historico es imprescindible 
cuando se intenta profundizar en el estudio de una poblaci6n, 
ésto justifica que aun después de realizar un repaso râpido y 
somero a los principales periodos del mundo egipcio sea
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necesario penetrar algo mas en la historia de Nubia. Es idgico 
pensar en una evolucion asociada a la de Egipto, pero también 
existen particularidades que poco a poco se Iran seRalando.
Durante la construedon de la primera presa de Aswan se 
llevo a cabo (1907-1911) una gran exploracidn arqueoldgica en la 
Baja Nubia o Nubia egipcia. Esta excavacion permitid al Profesor 
REISNER clasificar los periodos culturales de Nubia por orden 
alfabdtico, ordenacidn que aun se utiliza con ligeras 
modificaciones (A, B, C, Imperio Nuevo, Meroftico, Grupo X y 
Periodo Cristiano).
Los niveles culturales quedan definidos inicialmente 
por el Grupo A (3300—2800 a.C.) correspondiente al periodo Pre­
di ndstico-Pri mer as dinastfas. Se caracteriza por una economfa 
semindmada y sus pobladores sobreviven gracias a la caza, la 
pesca y al ganado ovino o caprino. Durante el Imperio Antiguo la 
cultura del Grupo A parece difuminarse, disminuye la riqueza y 
el numcH'o de tumbas, dando origen al Grupo B del que hoy se 
piensa que es un reflejo de un periodo de decadencia asociado al 
nomadismo.
Entre el I Periodo Intermedio y el Imperio Medio (2300- 
1800 a. C.) se désarroi1a el Grupo C. No hay duda de que desde 
la mitad de la primera dinastfa hasta el final de la sexta la 
Baja Nubia estuvo virtualmente semivacfa, por lo que puede
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suponerse un largo hiatus entre el grupo A y el C en dicha zona. 
Existen datos sobre una continuidad cultural entre los dos 
grupos en la Alta Nubia. BUTZER, <1965) considéra que los 
cambios climat!cos responsables del descenso fluvial provocaron, 
entre la V y VI dinastfa, la expansion migratoria del grupo C 
desde su territorio original, el desierto de Dongola, hasta la 
Baja Nubia. Segun los textos egipcios esta zona fue unificada 
por un rey nubio que empezo a crear dificultades al mundo 
faraonico por lo que Pepi II penetro en el territorio y tras 
conquistar1o se llevo numerosos prisioneros a Egipto.
ARKELL (1961) afirma que durante la XI dinastfa Egipto 
ocupaba Nubia hasta la segunda catarata y que Sesostris I en la 
XII dinastfa establece fortificaciones para controlar a la 
poblaciôn autoctona y explotar las minas de oro del desierto 
oriental, mas tarde Sesostris III aumenta las fuerzas mil!tares 
en la zona con el fin de protégerse contra los pueblos del Sur, 
quiza los Kerma de Dongola.
Con la penetraciôn de los Hiksos en el delta, Nubia se 
libera de la dominacion egipcia; comienza asf el Segundo Periodo 
Intermedio que muestra el influjo del grupo Kerma. El nombre se 
debe a la ciudad localizada en la orilla Este del Nilo entre la 
tercera y cuarta catarata y excavada por REISNER entre 1913 y 
1916. El grupo Kerma se extendi6 hasta la zona mas septentrional
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de Nubia como lo prueba la existencia de tumbas kerma en la 
fortaleza de Mirgissa en la segunda catarata. Contemporaneo de 
las culturas A y C se divide en Kerma Antiguo (3000-2000 a.C.),
Medio (2000-1750 a.C), Clasico (1750-1580 a.C) y Reciente (hacia 
1580 a.C).
Al iniciarse el Nuevo Imperio (1570 a.C.) la situacion 
polftica de Nubia cambia radicalmente; la ticrra que era
dominada por el soberano del Kush es ocupada por los faraones
egipcios Ahmosis y Tuthmosis I. La poblaciôn kerma es destruida
y la dominaciôn egipcia se extiende cas! hasta la quinta 
catarata. La influencia egipcia durante este periodo fue mucho 
mayor que en la ocupacion anterior, 1evantandose innumerables 
tempios desde Jebel Barkal, en la cuarta catarata, hasta el de 
Abu Simbel. Aparece un nuevo tipo de tumba, el faraônico, en 
donde si bien no faltan caracterfsticas tfpicamente egipcias, 
tambien se encuentran otras que no corresponden con los canones 
de la epoca. Se dan las superestructuras y los objetos son de 
caracter egipcio, a pesar de la presencia de cerômica local 
elaborada a mano, pero mientras que en la tumba egipcia aparece 
el nombre del difunto, figuras votivas y escarabeos, an estas 
tumbas faraônicas tan solo aparecen en ocasiones estos ûltimos.
Existen dos teorfas para explicar el origen de las
tumbas faraônicas: Segun diferentes autores el grupo C y otras 
culturas nubias (Kerma y Pan-graves) desaparecen como
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consecuencia de la egiptianizaciôn de la zona. Esto estarfa 
representado por las tumbas faraônicas que pertenecerfan a 
nubios egiptianizados y no a emigrantes egipcios (VAGN NIELSEN, 
1970 citando a JUNKER, 1925 y SAVE-SODERBERGH, 1969). Sin 
embargo ADAMS (1977) considéra que la desapar i c i ôn del grupo C 
no se debe a una aculturaciôn sino a un exodo desde la Baja 
Nubia de colonos egipcios.
De acuerdo con la primera teorfa la mayor parte de la 
poblaciôn en esta zona estarfa constituida por nubios dominados 
por un c1erto numéro de egipcios; lo cual estarfa de acuerdo con 
los textos egipcios que seRalan a la poblaciôn nubia como 
extranjeros. La segunda teorfa implica que los habitantes, en su 
mayor parte, son emigrantes egipcios.
Al finalizar el Imperio Nuevo la Baja Nubia estô casi 
despoblada, al menos asf se cree ya que apenas se conocen 
yacimientos arqueolôgicos datados como del ôltimo milenio a.C. 
Mientras, en la Alta Nubia se désarroi1a el Periodo Népata, del 
que se tiene poca informaciôn y que si bien REISNER le atribuye 
un origen libio, hoy dfa es mas aceptado que un grupo indfgena 
obtuvo el apoyo sacerdotal y creô una dinastfa que entrô en la 
Historia con la conquista de Egipto por Piye o Piankhy.
La interrupciôn de la cultura Napata en la Alta Nubia 
quiza pueda ser explicada por la expediciôn de Psammético II 
(591 a.C.) que obtuvo una victoria sobre las pretensi ones
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kushitas de conqui star Egipto provocando la destruccion y saqueo 
del area de Napata con el consiguiente desplazamiento de la 
poblaciôn hacia el Sur (FERNAWEZ, 1985). Segun ADAMS (1977) el 
descenso del nivel del rfo fue la causa de la emigraciôn 
paulatina de la poblaciôn.
Très este periodo florece la civilizacion meroftica que 
debe su nombre a la capital Meroe, la ciudad de los etfopes 
segun Herodoto. Meroe esta localizada entre la quinta y la sexta 
catarata y fue la segunda capital tras la mas antigua de Nèpata, 
la cual estaba localizada cerca de la cuarta catarata. Las 
razones del cambio de capital no se conocen exactamente (ADAMS, 
1977), al parecer influyeron muchos factores: menor dependencia 
del Nilo como consecuencia de una mayor pluviosidad ?, alejamieg 
to del centro religioso (Nèpata) en bénéficie de un nuevo centre 
social 7, industria intensiva del hierre ? o quiza y mès
probablemente, un cambio en las rutas de comercio que
abandonaron el camino de Bayuda (desde Meroe a Napata y Kawa)
por una ruta mas corta a traves del desierto denominada Korosko,
que une Abu Named con Oasr Ibrim o Maharraqa; se producirfa asf 
el eclipse de Napata ya que la nueva ruta disminufa a la mitad 
la distancia a recorrer.
El sistema de escritura meroftico no ha sido aün 
descifrado por lo que son muy pocas las inf or madones que se 
tienen sobre su historia. Hacia el 332 a.C. la conquista de 
Alejandro Magno rompe la sucesiôn faraônica tradicional; su
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sucesor -fundara una dinastfa de Ptolomeos que finaliza con la 
muerte de Cleopatra. La poll'tica economica seguida en este 
periodo favorece el trafico de materias primas del centro de 
Africa y ademas se produce la reapertura de las minas de oro del 
desierto. Con el fin de protéger este comercio se establecen 
nuevos centros militares entre Aswan y Wadi Allaqi constituyendo 
una zona denominada Dodekaschoenos (la tierra de los doce 
schoenoi). Esta situacién permite la existencia de un condominio 
entre los Ptolomeo y los reyes meroitas.
Con la 11egada de los romanos al poder,Cornellus Gallus 
primer prefecto de Egipto, logra que Meroe acepte el 
protectorado (in tutelam) de Roma, pero cuando el soberano del 
Kush se da cuenta del significado de dicho acuerdo atraviesa 
Aswan y su ejercito destruye Philae. Petronio sera el encargado 
de aplicar la ley del taliôn, y es por ello por lo que arrasa 
NApata no continuando su expediciôn de castigo mâs hacia cl Sur. 
Firmada la paz, los 1fmites entre la Nubia meroftica y la 
egipciorromana se fijan en Maharraqa en el Dodekaschoenos. En 
esta zona quedan ahora enclavados individuos de los mas diversos 
origenes; romanos, griegos, egipcios, meroitas, beduinos del 
desierto, etc. (ADAMS, 1977) que ocupan el lugar en donde antes 
se asentaban los descendientes del grupo C, kerma, nubios 
(originados en el desierto Oeste y Kordofan ?>, meroitas de 
Dongola, etc. (VAGN NIELSEN, 1970).
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La zona Norte de Nubia aparece cono una provincia con 
cierta autonomfa respecto de la monarqufa «eroita del Sur; 
poblada por pequeRoa grupos humanos vive de la agriculture y 
ganader('a. Mi entras que la zona central de Nubia es ocupada por 
el rey axumita Aezanas y por los Noba, los textos egipcios 
indican que hacia el 350 d.C. un pueblo denominado los B1emmyes 
invaden la Baja Nubia. Diocleciano (284-305) intenté que los 
Nobata o Nobada ocuparan dicha zona a fin de que actuasen como 
proteccion contra los Blemeyes, identificados hoy como los Beja, 
pero dichoB grupos se unieron para atacar Egipto y tras la 
guerra obtuvieron el permiso para visitar el tempio de Isis en 
Philae; esto supone que o seguian la religion de los faraones o 
su variante meroftica. Este periodo se conoce como el del grupo 
X (350-550), el cual esta constituido por tribus nomadas 
(B1emmyes y Nobadas) y la poblacion meroita.
El cambio cultural Meroftico— Grupo X, aun teniendo en 
cuenta que los datos analizados son atuy escasos, parece ser un 
fenomeno graduai. Dicho grupo también es conocido como cultura 
Ballana (ADAMS, 1977) y sin cambios bruscos originô el nuevo 
nivel cultural conocido como periodo cristiano (550—1450) a 
partir de la adopciôn del cristianismo par el rey Nobada Silko. 
Nubia queda aislada dentro de la polftica arabe durante siglos, 
la penetraciôn del Islam es pacffica y ambas comuni dades 
sobreviven hasta que la mayorfa cristiana es sustituida por una 
mayorfa musulmans.
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1.4 0BJETIV03 Y PLANTEAMIENTO DE LA INVEStlGACION
Tras el descubrimiento y posterior estudio arqueolégico 
de la necropolis Alto-Meroftica de Amir Abdallah, situada en 
Abri (Sudân) entre la segunda y tercera catarata del Nilo, se 
procédé en la présente Tesis Doctoral al analisis antropol6gico 
de los restos exhumados.
Dos son los objetivos fundamentales que en un piano 
general pueden considerarses
a).- Evaluacion descriptive de la poblacion que permita
caracterizarla demogràfica y morfologicamente.
b ).- Estudio comparât!vo con otras poblaclones que ayude a
enclavaria dentro de su marco histôrico y geogréfico.
Respecto del primer propôsito, Descripcion antropolégi— 
ca de la poblaciôn de Amir Abdallah, se han abordado los si- 
gui entes puntos:
1.- Se inicia el estudio con una descripcion demografica 
en la que se pretende determiner la constituei6n de la muestra y 
su distribucion por sexos y edades. Se persigue con ello 
encontrar una aproximacion a datos demogràficos taies como.
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esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, etc.
2.— Se realiza una descripcion antropométrica basada 
principalmente en caractères cuantitativos del craneo, mandfbula 
y, en mener grado, del fémur. Se pretende determiner los rasgos 
morfolégfcos més prépondérantes que caracterizan a la présente 
poblaciôn.
3.- Se analiza la presencia y distribuciôn de variables 
cualitativas que obedecen a un factor genêtico o epigenético; 
asf por ejemplo se détermina, mediante una nueva técnica no 
utilizada hasta ahora en Antropologfa, la distribuciôn del 
sistema ABO en muestras de tejido piloso. Igualmente se estudia 
la frecuencia de orificios supernumerarios del crôneo y mandfbu- 
la, tipo de Pterion, metopismo, puente milohioideo o agénesis 
del tercer molar.
4.— Finalmente se analiza la frecuencia de criba 
orbitaria como indicador patolôgico.
Para llevar a cabo el segundo de los propôsitos. 
Situaciôn de la poblaciôn en su marco histôrico y geogrôfico; se 
fué realizando, en paraielo al anterior estudio, un anêlisis 
comparâtivo de los paraumtros consi derados (desde los 
demogràficos hasta los cualitativos) respecto a poblaciones 
antiguas o actuales que presentaban una posible proximidad 
histôrico/geografica con la aquf estudiada (Figura 3).
Para ello y ademàs de la estadfstica univariante se
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utilizaron métodos multi factor!ales como el Cluster y el Anêli- 
sis de Componentes Principales.
La eleccion de las poblaciones a comparer résulta 
déterminante para la correcte consecuciôn de este objetivo. De- 
bido a la localizacion geografica de la poblacion, era obvia la 
comparéeion con poblaciones Niloticas mâs o menos contemporâneas 
a la estudiada. Su situaciôn en la Al ta Nubia permite compararla 
con poblaciones cultureles nubias y con las series dinasticas 
egipcias, ademâs, por su proximidad a la zona del continente 
africano poblada por individuos de raza negra, era obligado el 
analisis de sus posibles relaciones con series melanodermas, ya 
que tradicionalmnte se supone al Valle del Nilo como via de 
contacte entre dichos grupos humanos (GABALLAH et al.. 1972;
VAGN NIELSEN, 1973; CARLSON, 1976; CARLSON y VAN GERVEN, 1977; 
GREENE, 1981; STROUHAL, 1981). En algunas ocasiones se utilizan 
comparée!ones con poblaciones europeas, americanas o asiaticas 
para intenter caracterizar a la poblaciôn estudiada.
De los parrafos enteriores se deduce que quedan al 
margen de la présente Tesis el analisis de temas tan interosan­
tes como el estudio cuantitativo de la denticiôn y la paleopato- 
logfa. El primero, como consecuenc i a de que un estudio serio y 
profundo daria origen, por su magnitud, a otra Tesis Doctoral y 
el segundo, porque ni el material instrumental del que se 
dispone, ni nuestra preparaciôn en dicho campo permiten afron—
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tarlo.
En un sentido muy amplio podrfa decirse que la consecu­
ciôn de nuestros propôsitos, junto con los resultados arqueolô- 
gicos obtenidos por el Profesor V. FERNANDEZ, permitirên escla- 
recer parte de la historia biolôgica y cultural de los asenta- 
mientos humanos en una época y ômbito geografico muy interesan- 
tes y poco conocidos.
Z.Z . y .. m e .tq p q .s
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II.- MATERIAL Y METODOS
U  « %   T g C N I P A g  p g  E ^ T M P i q
El material osteologico utilizada en la présente 
investigaciôn estaba catalogado en boisas de plastico individua- 
les. Esto permiti6 la identificaciôn de todos los restos perte- 
necientes a una misma persona.
La informacion correspondi ente a cada individuo se 
recogiô en dos fichas, una craneometrica y otra para el fémur, 
segun los modelos adjuntos. Cada individuo fue codificado en 
dichas fichas de acuerdo con el numéro de tumba y posteriormente 
se procediô a su clasificaciôn en distintos grupos dependiendo 
de la estima de su edad y sexo.
El examen antropometr i co se efectua sobre los indivi- 
duos correspondientes al grupo de adultos y las medidas se 
realizan, salvo en los casos en que se indique lo contrario, si- 
gui endo las técnicas de MARTIN-SALLER (1957—59).
II.1.1 DETERMINACION DE LA EDAD
Todo estudio paleoantropolôgico en el que se analizan
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restos ôseos tiens inicialmente dos problèmes; el primero de 
ellos la determinaciôn de la edad de muerte y el segundo la 
determinaciôn sexual de dichos restos.
El interés por solucionar temas tan importantes ha dado 
lugar a la largo del tiempo a una gran cant idad de 
investigaciones. No todos los eutores se muestran de acuerdo en 
sus apreciaciones dando diferente importancia a distintos 
indicadores; incluso sobre una misma sfnfisis pübica un autor 
americano detdrminaba una edad de 36 aRos mientras que otra 
europeo ofrecfa un valor de 38 aRos (BOCQUET y MASSET, 1977). 
ANGEL (1969) ya expresaba que dos expertos no tienen porque 
estar exactamente de acuerdo sobre la edad de un esqueleto pero 
que en promedio su diagnéstico sobre una poblacion sera muy 
parecido.
A partir de la bibliograffa consultada parece évidente 
que entre las variables més utilizadas se encuentran el grado de 
fusiôn de las suturas del créneo y de las epffisis de los huesos 
largos, la erupciôn y el desgaste dentario, la evoluciôn 
del tejido esponjoso del hûmero y del fémur o los cambios de la 
sfnfisis pubica (BROTHWELL, 1965; SCHOUR y MASSLER, 1941; MILES, 
1963; SMITH, 1984, etc.). Ya que no todos los autores aün 
estudiando el mismo resto detewminan la misma edad se procediô 
por FEREMBACH et al. ( 1979) a intentar homogenizar los
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criterios, su trabajo se publico en cuatro idiornas y hoy dfa es 
un clésico en este campo; basandose en las técnicas consideradas 
por dichos autores se ha realizado la presents investigaciôn.
Otro factor a tener en cuenta es que al estudiar un 
resto ôseo lo que se détermina realmente en ël es la edad 
fisiolôgica aparente de muerte y esta no tiene porque ser 
idéntica a la edad cronolôgica. La razôn es que la edad 
fisiolôgica depende de multiples factures, tanto ambientaies 
como genêticos (alimentaciôn, enfermedades, partos, etc.) 
(ANGEL, 1984), mientras que la cronolôgica solo esté influida 
por el paso del calendario.
II.1.2 DETERMINACION DEL SEXO
La determinaciôn del sexo en el esqueleto es en 
ocasiones diffcil, se requiere una gran experiencia y puede 
depender del grado de conservaciôn o del numéro de piezas 
osteolôgicas pertenecientes a un mismo individuo disponibles 
para el analisis. El dimorfismo sexual es, generalmente, menos 
marcado en la especie humana que en la mayorfa de los primates. 
Esto se ha relacionado con la tendencia paidomôrfica del género 
Homo que afecta tanto al sexo masculino como al femenino.
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Es por todos conocido que los varones presentan un 
craneo mayor, mas robusto y anguloso que las mujeres. La trente 
posee una mayor inclinaciôn y las boisas pariétales y frontales 
son menos acusadas. Las ôrbitas son mas bajas y la glabela, 
arcos superci1i ares asf como la protuberanci a occipital externa 
son més patentes. Igualmente, las crestas de inserciôn muscular 
estan més marcadas y las apôfisis mastoides son mas voluminosas. 
La mandfbula es més robuste y los huesos de las extremidades 
aparecen como més grandes, fuertes y con éreas de inserciôn 
muscular mâs patentes que en los restos femeninos. Como podrfa 
esperarse, la pelvis proporciona las diferencias esqueleticas 
mas marcadas entre el hombre y la mujer (GENOVES, 1959). Las 
diferencias sexuales en las pelvis adultes estén inevitablemente 
asociadas a la funciôn; mientras que la funciôn primaria en 
ambos sexos es de caracter locomotor, la pelvis femenina se 
encuentra especi al mente adaptada a las neceesi dades del parto. 
La pelvis del hombre es més alta y mas estrecha que la de la 
mujer, las crestas iliacas son mas sinuosas, el arco pubiano y 
la escotadura ciética mucho mas estrechos y la sfnfisis pubica 
mas elevada (GRAY, 1985).
A partir de lo anterior se comprends que seen muy 
numerosos los metodos utilizados para la determinaciôn del sexo; 
desde funciones discriminantes para la mandfbula (GILES, 1964), 
el coxal (SEIDLER, 1980; DIBENNARDO y TAYLOR, 1983), fémur y 
tfbia (ISCAN et al.. 1984a, 1984b), o el tamaRo de las piezas 
dentarias (ROSING, 1983) hasta estudios en donde se consideran
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las dimens!ones de los huesos (SEGEBARTH-ORBAN, 1980) o métodos 
quimicos como por ejemplo el contenido de citratos (mas elevado 
en los esquel et os f emeninos).
Para la determi nac i on sexual se han seguido las
recomendaciones de FEREMBACH et al.. (1979) y se utilizô tanto 
el craneo, la mandfbula y el fémur como la pelvis cuando se
habia preservado, ya que como antes se indicaba permite, en ge­
neral, féciles determi nac i ones sexuales. Una vez examinado todo
el material fue analizado nuevamente con el fin de procéder a la
determinaciôn definitiva.
11.1.3 E5T1MAD0RES EN PALEODEMOGRfy lA
Desde un punto de vista biolôgico, los datos demografi- 
cos ofrecen una informaciôn sumamente importante del "fitness" 
de una poblacion en relaciôn con su ambiente ffsico y social. La 
asociaciôn entre fertilidad, mortalidad y esperanza de vida de 
una poblaciôn y su adaptaciôn al ambiante es por consiguiente 
Clara. Este ha sido el motivo de que numerosos investigadores 
elaborasen tablas de vida para las poblaciones prehistorlcas; 
dichas tablas estén basadas lôgicamente en la distribüciôn por 
edades de los restos analizados y se basan en una serie de 
premisas, entre otras; que el cementerio represents la cohorte de 
una sola generaciôn, que la distribuciôn por edades de la
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necr^olis refleja la tasa de mortal idad para todas las edades y 
que la poblacion es vi rtuaimente estable tanto biolôgica como 
socialmente durante el periodo de uso del lugar de enterra- 
miento. Algunos autores (ANGEL, 1969) han criticado el uso de 
las tablas de vida por entender que las suposi c i ones anterlores 
falsiflean la realidad biolôgica en mayor o menor grado; 
mientras que otros consideran que, cuando menos, se trata de una 
aproximacion vélida (NEMESKERI, 1972; SAUTER y SIMON, 1980; VAN 
GERVEN et al.. 1981).
En el presents estudio se han seguido las ecuaciones 
elaboradas por BOCQUET y MASSET (1977) consi derando la poblaciôn 
como estacionaria, es decir que la tasa de mortalidad y de nata- 
1idad son iguales. De acuerdo con este modelo teôrico:
La esperanza de vida al nacimiento estarfa definida por 
So — 78.721 X - 3.384 siendo x
X * log ^(1/(Ds-i^/Dao-w)) y siendo D= *# 
el numéro de efectivos muertos entre los 5 y 14 aRos y Dxo-w 
el de los adultos.
La mortalidad de los individuos infantiles serfa 
q» — 0.568 X — 0.438 y qe * 1.154 x — 1.014
para los menores de uno y cinco aRos respect i vamente, siendo x
Vlog 200 (Da— i<«/D9o—w)
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La natalidad serfa igual a la mortalidad por lo que 
n = 0.127 X + 0.016 si endo x =» Do-t#/Dao-w
11,1.4 DETERMINACION DEL SISTEMA ABO EN CABELLO
El estudio de grupos sangufneos del sistema ABO en 
restos momificados es una cuestiôn de gran interes tanto para la 
clasificaciôn como para la determinaciôn de grupos humanos 
antiguos. El material esquelôtico es muy abundante y cuando la 
preservaciôn es buena, la presencia de antfgenos ABO es 
relativamente fécil de detectar.
Los resultados obtenidos por los primeros investigadores 
en este campo (BOYD y BOYD, 1934, 1937 y CANDELA, 1936) fueron 
discutidos ya por estos mismos autores (CANDELA, 1936, 1940,
1943) o incluso considerados como dudosos como consecuenc i a des 
- Posibles factores contaminantes présentes en las muestras 
que ofrecerian reacciones inespecfficas.
-Ba*as titulaciones de los antisueros utilizados en esa 
epoca.
En el primer caso se obtendrfa un elevado numéro de 
falsos positivos, i ncrementandose el fndice de muestras
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determinadas como pertenecientes al grupo A 6 B 6 a ambos; en el 
segundo caso podrian determinarse como grupo O individuos de 
grupo Aa obteniendose un numéro muy elevado de muestras O.
Algunos investigadores han cuestionado la correcta 
determinaciôn de grupos sangufneos en huesos antfguos (THIEfE y 
OTTEN, 1957) mientras que otros aportan argumentos convincentes 
sobre sus determinaciones (LIPPOLD, 1971; KELLERMANN, 1971; 
DINIC y JANKOVIC, 1979).
En la presents Tesis se han analizado 53 muestras de 
cabello o pelo de barba pertenecientes a 31 mujeres, 21 varones 
y un individus de sexo indeterminado. Para ello se utilizô la 
tecnica de eluciôn por calor désarroi1ada por YADA et al.. 
(1968) y modi ficada por TRANCHO et al.. (1983) y ROJO (1983).
Las muestras de cabello fueron obtenidas a partir de 
los restos asociados al craneo o mandfbula y catalogados en 
tubos de hemôlisis con el numéro de tumba. La determinaciw se 
realiz6 por dos personas (G. TRANCHO y J. ROJO) sin informaciôn 
previa del grupo sangufneo obtenido; cada muestra fué analizada 
cuando menos en dos ocasiones por los dos investigadores, si 
bien en la mayorfa de los casos la determinaciôn fué mas 
numerosa. Se introdujeron en la baterfa de estudio cabellos 
contrôles de grupo conocido pertenecientes al stock del
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Departamento de Medlcina Legal de esta Universidad; el mejor 
control de la técnica es la determinaciôn de cabellos Az que 
siempre ofrecen agiutinaciones mas debiles que los grupos A»
y B.
La técnica de determinaciôn se désarroila del siguiente
modo:
— Lavadoi Este debe ser cuidadoso e intense a la vez, 
cada muestra de cabello es sometida a un lavado con 0.5 g 
de detergente Terga-zyme (Alconox Inc. NY USA) disuelto en 
30 cc de agua desmineralizada. Se trata de un detergente 
con gran poder hidrolftico y es capaz de arrastrar 
sustancias protefcas adheridas a la superficie de la 
muestra; en soluciôn tiene un pH de 7.5.
El tiempo de lavado es de una hora, siempre con 
agitaciôn conseguida mediante un agitador rotativo Atom 
85. Tras dicho periodo se somete la muestra a cuatro 
aclarados de cinco minutes, todos ellos igualmente bajo
agitaciôn, con agua desmineralizada.
- Desenorasado y fi«adoi La muestra asf tratada se pasa 
del vaso de precipitados a un tubo de hemôlisis para 
desengrasar1o. Se utilize bencina de petroleo Merck a 
56 * C durante media hora. Dicho compuesto posee un 
intervalo de ebul1iciôn comprend!do entre 60 y 80 'C.
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Posteriormente se fi ja, tr&s retirer la bencina, en 
metanol durante media hora nuevamente a 56-C. El metanol 
utilizado es de la casa Probus, con densidad 0.79 y punto 
de ebul1iciôn de 64.5'C. Transcurrido ese tiempo se extrae 
la muestra del tubo de hemôlisis y se seca entre dos 
papeles de filtro antes de someterla al acintamiento. 
Acintamiento: El acintamiento se produce mediante un 
laminador; se trata de un aparato que consta de dos 
rodillos de acero que se hacen girar, uno sobre otro, 
mediante una manivela. En la parte superior tiene un 
tornillo que permite aprox i mar los rodi1los cuanto se 
desee. El cabello se introduce entre los rodillos y 
mediante el giro de éstos se produce un apiastamiento que 
entre otras ventajas es uniforme, no produce roturas ni 
quedan recovecos, ni aparece electricidad estatica en la 
muestra.
El pelo asf tratado se divide en segmentes de 0.5 a 0.8 
cm aproximadamente; 10 segmentes repartidos de igual modo 
se introducen en tubos de hemôlisis etiquetados como A y B. 
Incubaciôn» En los tubos etiquetados que continen la 
muestra se introducen 7 0 >ul de antisuero, de tal modo que 
cubra los trocitos de cabello, y se incuban a 4*C durante 
24 horas, con el fin de favorecer la union antfgeno 
anticuerpo. Los antisueros utilizados han sido Bade anti—A 
y anti-B.
Tras dicho tiempo se élimina el exceso de antisuero y
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manteniéndolo en frio (4 = C) se lava aftadiendo 2 cc de 
suero fisiolôgico. Con el fin de separar el antisuero que 
esté adherido a la muestra y que no ha reaccionado 
mediante union ant i geno-ant i cuerpo se agi tan los trocitos 
de cabello mediante la creaciôn de burbujas de aire que 
mueven la muestra en el suero fisiolégico tamponado. Este 
proceso se repi te en très ocasiones. Por ultimo y tras 
retirer los 2 cc de suero se aRaden 70 yul de suero 
fisiolôgico.
Elucion: El tubo de hemôlisis se pone en un baRo a 56 * C 
durante 12 minutos con el fin de que el antisuero que 
estaba unido se séparé y quede libre en el elufdo. Se ha 
utilizado un baRo Digiterm-65 con regulador de temperature. 
Sin extraer los tubos de hemôlisis del baRo se pasa la 
mitad del contenido a otros tubos etiquetados del mismo 
modo y se aRaden 35yul de una suspens!6n de hematfes de 
grupo conocido en los tubos correspondientes. La suspen­
sion de hematfes se obtiene a partir de la comercial Dade 
al 3 1% en 5 cc de suero al que se le aRade 35 de
albômina bovina al 30% de la misma casa comercial.
Se sigue igual tratamiento para los tubos inici ales que 
se extraen ahora del baRo y de ese modo los cuatro tubos 
de cada muestra se pasan 15 minutos a nevera para su 
incubaciôn. Seguidamente se centrifuga durante 45 segundos 
a 2500 rpm (Centrifuge Serofuge Clay Adams) y se procédé a
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la lectura de los resultados en los cuatro tubos, 2 A y 2 
B, tanto macro como microscôpicamente.
Si no hay aglutinaciôn sera porque en el elufdo no 
existfan aglutininas del grupo correspondiente, esto supone que 
no se produjo reaccion ant fgeno—ant i cuerpo durante la incubaciôn 
inicial por lo que fue arrastrado todo el antisuero al lavar a 4* 
C y determinaremos la muestra como de grupo O.
Si se produce aglutinaciôn es porque el elufdo contiens 
aglutininas que se separaron del pelo al colocarlo a 56'C por lo 
que posteriormente se unieron a los eritrocitos aglutinandolos. 
Si aglutina en el tubo A la muestra sera de este grupo, si lo 
hace en el B el grupo sera B y si la aglutinaciôn se présenta en 
ambos seré de grupo AB.
La determinaciôn del grupo O es por consiguiente debida 
a la no presencia de aglutinaciôn ni en el tubo A ni en el B ya
que, a pesar de las diversas modificaciones efectuadas para 
detectarlo mediante fitohemaglutininas anti-H (Anti-H Ulex 
europaeuB de Gamma Biological s Inc. USA), no ha sido posible 
reproducir correctamente las determinaciones. La explicaciôn mas 
lôgica parece ser la modificaciôn de la estructura molecular de
dicho compuesto como consecuenc i a de la aplicaciôn de los 56 ^  C,
de modo que posteriormente no se produce la reacciôn
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antfgeno-anticuerpo.
La genêtica del sistema ABO a este nivel de complejidad 
es elemental y se explica admitiendo la existencia de très 
alelos ABO en un locus autosômico de forma que los dos primeros 
A y B son codominantes y ambos dominantes sobre O. Si se 
denomina p, q y r a las frecuencias de los alelos ABO, en una 
poblaciôn en equilibrio se tendrfa segun el mêtodo de Bernstein: 
p - ^  Â + 5 - ^  Ô  I q » ^  B + Ô - ]j Ô  I r = ^  6
siendo Â B y 5 las frecuencias fenotfpicas relativas. Desde 
luego p + q + r deberfan sumar 1, pero por lo general esta
primera estima difiere de la unidad en una cantidad D
(D=p+q+f— i). En ese caso se efectua el célculo de las 
frecuencias ajustadas o corrégidas p ’ q’ r* de modo que:
p» « p (l+D/2) I q' = q (l+D/2) ; r’ = (r+D/2)•(l+D/2) 
cuya suma puede diferir también de la unidad por lo que se
repetirfa el proceso nuevamente, aunque por lo general el valor
de la nueva di ferenci a es ya sumamente pequeRo y no se hace
necesario el célculo de una p*' q'* r '. Se establece el
cociente D/<r que si super a el valor 2 indica que la poblaciôn
no se ajusta al equilibrio Hardy-Weimberg; con (T definida como 
<r« ^ {p q) / (2n (1-p) (i-q)); si endo n el numéro de muestras
analizadas.
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II.1.5 E5TUPI0 HICROSCOPICD DEL CABELLO
El tratamiento previo al estudio microsc6pico fue *1 
sigulente: cada muestra obtenida dm la tumba de un individuo se 
lavo, deshidrat6 y desengras6 siguiendo el mismo procedimiento 
que para la determi nac i on del sistema ABO. Tras ello se 
decoioraron durante 3 boras en agua oxigenada comercial (Probus) 
y se montaron con Balsamo del Canadtf.
El di^metro aparente fue determinado con el micrometro 
y apreciado en micras; represents el grosor del cabello o pelo 
sin conocer si se mide su diHmetro maxima o mfnimo ya que 
normalmente no se trata de una muestra con seccion perfectamente 
circular.
El corte transversal permits establecer la forma del 
contorno del cabello y cuantificarla mediants el fndice trans­
versal. Este queda definido por la relaci6n entre el diametro 
ffifnimo y el miximo. La semisuma de dichos diametros se considéra 
como diümetro medio o grosor del pelo.
Tras la decoloracion se procedio a la inclusion de cada 
muestra en bloques de parafina, pero las secciones obtenidas 
presentaban en numerosas ocasiones fracturas de la muestra o se 
desconocfa la orientaciôn del cabello. Por estas razones se 
decidi6 realizar el estudio con una inclusidn de Araldita.
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(Araldit), résina sintética semi transparente de propiedades 
adhesivas que permitfa conocer la posiciôn relative del pelo en 
el bloque ( 1x0.3x0.5 cm ).
Cada pieza de Araldita era posteri ormente prêtailada 
bajo lupa binocular con el fin de orienter el piano de corte a 
la seccion transversal del pelo. Los cortes de un grosor de 3 ;u 
se realizaron con un ultramicrotomo OMU3 REICHERT (Am. Opt. 
Corp.) de cuchi1 las de vidrio. Los primeros 10 cortes de cada 
muestra fueron desechados y las medidas se obtuvieron, bajo 
magnificacion de 200 aumentos, a partir de 5 cortes de cada pelo 
en un microsc6pio binocular NIKON APOPHOT dotado de micrbmetro. 
Los cortes fueron fotografiados con pel feula KODAK EKTACHROME 
TUNSGTENO 160.
El estudio descriptivo se basô en considerar el tipo de 
la forma general del cabello y la presencia de médula. No se ha 
considerado la determinacion de la pigmentaciôn, ya que se ve 
afectada con seguridad por la utilizacion de tintes o décoloran­
tes artificiales que alteran el color natural. Algo semejante ha 
sido detectado por CHAMLA (1966) en la poblaci6n meroftica de 
Aksha lo que indicarfa una costumbre extendida en aquella (poca.
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II.2 TRATAMIENTO ESTADISTICO
Para cada variable cuantitativa se obtuvo los paramé­
trés de posiciôn y de dispersion habituaies.
Se analizô la distribuciôn de las observaciones y su 
posible desviaciôn de la normal idad mediante los c œ f  ici entes de 
Simetrfa (gl) y Kurtosis (g2).
El primero informa sobre la tendencia de la distribu­
ciôn a desviarse de la forma simetrica. Una distribuciôn normal 
tiene un Valor de gl igual a 0{ es évidente que gl puede tomar 
valores positives o negatives indicando que la curva se desvfa 
hacia la derecha o la izquierda respect!vamente. En el primer 
caso existira una tendencia hacia observaciones mayores de la 
media y en el segundo caso hacia observaciones meneres.
El coeficiente g2, coma medida de la kurtosis, tiene un 
valor teôrico en la distribuciôn normal igual a 3; mayores 
valores indican curvas leptokùrticas y meneres platikurticas. 
Para estimar estadfsticamente las posibles desviaciones de la 
normalidad se ha utilizado el test de Geary (G); G tiene un 
valor para N = oo de 0.7979; val ores inferiores indican distri — 
buciones 1eptokürti cas y superiores platikûrticas (REMINGTON y 
SCHORK, 1970).
La comparaciôn de los valores observados se realize
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mediante el test de médias (DIEM y LENTNER , 1975). Basicamente 
consiste en establecer un cociente prueba para las varianzas 
donde se toma como numerador la mayor de las dos varianzas, con
V, « n, - 1 y V, = n^  - 1 grados de libertad
' ■ - f
Si el cociente prueba es menor que el limite de 
significacion de la tabla de distribuciôn de F para p < 0.05
puede Buponerse que las varianzas no difieren significativamente 
y se procédé a comparar las médias mediante el test de la t de
Student. Si el cociente prueba es mayor que el 1fmite puede
Buponerse que las varianzas difieren y entonces se procédé a 
calculart------------------------------------- - -------------
d = X, -  x„ y siendo sd 4 /1 2  ^ " — y—--+
sd > "l
1 „ "2 01^
con V = — 2--------------------- 2  y K =
K / V j  +  (1 -K )  /Vg "2 +  " l  <T2^
con g . l .
con 1fmites de acuerdo a la distribuciôn F.
Para las variables cualitativas se utilizô la prueba 
del Chi cuadrado y cuando no fué posible se apiicô el test de 
diferencias entre dos porcentajes (SOKAL y ROHLF, 1979).
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Este test se basa en la transformaci6n angular de las 
frecuencias obtenidas en cada poblaciôn y se define como:
t = (arcsen p, - arcsen ^  p ) / k (1/n, + l/n, )
siendo p, y p, las frecuencias del caricter analizado en dos 
poblaciones dadas, n, y n, sus tamaRos muestrales respectives 
y K una constante que represents la varianza paramétrica de una 
distribuciôn de transformaciones arcsen de proporciones o por—  
centajes.
En ocasiones, y como consecuencia de la falta de infor—  
macion publicada, sobre todo en los trabajos de series mas antf— 
guas, se considéré, siguiendo a la Escuela Biometrics Briténica, 
la desviaciôn standard de algunos caractères como la correspon— 
diente a la serie egipcia de Gizéh. De cualquier modo, se obtuvo 
una desviaciôn standard comun definida como:
^(n, - 1)CT,* + (n,- l)(T*) / (n, + n, — 2)
siendo y (j% las desvi aci ones de las pobl aci ones comparadas, 
siguiendo asf un procedi mi ento semejante al empleado por BILLY, 
1975, 1981 y 1986.
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11.3 TRATAMIENTO INFORMATICO Y DISERO DE PROGRAMAS
Toda la informacion que aparece en la présente Tesis 
Doctoral -fue procesada inf armât icamen te. Se el aboraron los 
programas necesarlos para el almacenamiento y tratamiento de los 
datos. Para ello se utilizo un ordenador personal modelo ZX 
Spectrum (SINCLAIR) y el ordenador IBM—360 del Centro de C&lculo 
de la U.C.M.
Los datos obtenidos en el estudio del craneo se 
analizaron mediante métodos multivariantes que permitieron 
obtener dos modelos de clasificacion. Cluster y Anàlisis de Com- 
ponentes Principales (ACP). Basicamente lo que se intentaba con 
ello era establecer el grado de similitud entre la poblacion de 
Amir Abdallah y el resto de series comparadas. Para ello quiza 
hubiera sido suficiente con la clasificaciôn jerôrquica o 
Cluster, pero este procedimiento no informa sobre las razones de 
la agrupaciôn, dicho de otro modo, détermina el grado de 
similitud entre dos o mas poblaciones, pero no indica qué 
variables influyen en mayor o menor grado, o c6mo lo hacen.
Para llevar a cabo el Cluster se ha utilizado el 
programa BMDP2M (ENGELMAN, 1981). El método elegido se basa en 
el calculo, a partir de la matriz de datos, de un coefici ente 
de similitud que define una matriz general de distancias, la
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cual sometida a un algorrltmo de clasificacion, en el presente 
caso el procedi mi ento centroide, establece un dendograma.
La representacion grafica de distancias entre pobla- 
ciones se construye mediante el siguiente algorritmo: Para cada 
caso se obtiene la poblacion mas proxima y despues de asociar 
las dos poblaciones mas parecidas se calcula el valor medio 
(centroide) de las coordenadas de cada poblaciôn. La distancia 
respecto a este centroide hace que se aRada a las dos poblacio— 
nés ya unidas una tercera o el centroide de otro cluster. El 
proceso se repite hasta que en el ultimo paso se obtiene un 
dendograma en el que se integra el total de poblaciones 
analizadas.
La medida de la similitud esta basada en la distancia 
euclfdia y se define como la. ral^ z cuadrada de la suma de los 
cuadrados de las diferencias entre los valores de las variables 
para cada par de casos.
Con el fin de evitar dar un mayor peso a las variables 
con mayores desviaciones standard y tal como se sugiere en el 
manual del BMDP, los datos iniciales de cada poblaciôn fueron 
estandari zados mediante Z—scores antes del câlculo de las 
distancias.
El segundo modelo de anôlisis multivariante empleado es
el Analisi s de Componentes Principales. Se trata de un metodo de 
anâlisis factorial que basado en el estudio de la covarianza o 
de la correlaciôn entre las variables, permite representar en el 
espacio vectorial las poblaciones o individuos analizados, asf 
como discernir las razones de su posiciôn relative puesto que 
valora la influencia de cada variable.
No se désarroilara aquf una explicacion detallada sobre 
los fundamentos teôricos del ACP pero para el lector interesado 
se recomienda la lecture de "Analyse Factorielle" de T. FOUCART 
(1982). El programa de ACP cuyo listado aparece al final de este 
capCtulo fue elaborado por el eutor de estas 1fneas con la 
colaboraciôn del Profesor V. FERNANDEZ. Este programa funciona 
en un microordenador ZX Spectrum, si bien puede transformarse 
faciImente para su utilizacion en otros ordenadores.
El programa permite la elaboraciôn de los resultados 
sobre très ejes o componentes principales que acumulan, cuando 
menos, mas del 80% de la varianza total de la muestra; de tal 
manera que el primer componente principal contribuye a explicar 
un mayor porcentaje de la varianza que el segundo y este mas que 
el tercero.
De las dos ope i ones de analisis, métrica canônica y 
normal o estandar i z ada, (la primera mide la relaciôn entre las 
variables por medio de las covarianzas y la segunda lo hace 
sobre los coeficientes de correlaciôn) se utilizô en este caso 
la ultima. De esta manera las variables fueron normalizadas res­
pecto de la desviaciôn tfpica con el fin, al igual que para el
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cluster, de que no tuvieran influencia los diferentes rangos de 
las medidas absolutas.
Para cada componente se obtienen los valores propios de 
cada variable. Esto permite conocer la contribue!on de cada una 
de el1 as a dicho componente. En el présente caso se expresaran 
en tanto por uno y se considerara que tienen influencia signifi— 
cativa si el valor es superior a 0.25, en caso contrario puede 
suponerse que la variable analizada contribuye muy poco.
Poster!ormente se procédé al estudio de las variables, 
se obtienen las coordenadas de cada una de ellas para cada 
componente principal y a partir de éstas se construira una re- 
presentacion grâfica que permite establecer no solo su posiciôn 
relativa sino también interpreter la correlaciôn entre ellas. En 
el présente caso las variables estân constituidas por los di- 
ferentes caractères analizados. la representacion grafica, aun- 
que valida, es lôgicamente aproximada debido a las 1imitaciones 
de trabajar con ordenadores en baja résolueion.
Un proceso semejante se sique para las poblaciones de 
1 as que puede obtenerse la representaciôn de los très componen­
tes definida como ejes 1-2 y 1-3. Estos resultados, junto con el 
analisis de las variables permiten conocer su posiciôn relativa 
y la razôn de la misma.
El autor de estas lineas queda a dispos!ciôn de los 
distintos antropôlogos, investigadores de este campo o de otros.
para cualquier informacion o mejora posterior del programa de 
ACP désarroi1 ado o de cualquier otro de los utilizados en la 
présente Tesis.
53
ANALI8IS DE COMPONENTES PRINCIPALES
10 REM lit 1986 ORIGINAL SPECTRUM Hit REM III ACP por G T G y V F M ill 
20 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CIS : PRINT ' COHPWENTES PRINCIPALEB’i PRINT : LPRINT '
tit ANALISIS BE COMPONENTES PRINCIPALES ttt'i LPRINT 
30 INPUT "TITULO KL ANALISIS 7 *|Tt 
40 PRINT "TITULO "jTIt LPRINT "TITULO ";T$
SO INPUT "USUARIO ? ";U$: LPRINT "USUARIO ";U$: INPUT "FECNA ? ";Ft: LPRINT "FECHA " 
Ft: PRINT "USUARIO ";Ut: PRINT "FECHA "jFt 
60 fNPUT "NUMERO BE CARACTERES ? ";CA
70 INPUT "NUMERO BE POKACIONES 7 ";P0
80 INPUT "NUMERO BE EJES ? ";EJES
90 PRINT I PRINT "EJES "jEJES 
100 BIN Ct(CA,2)i BIN Pt(PB,2I
no INPUT "CAN0NICA-VARIA8LES HOMOGENEAS-I";" N0RMAL-VARIA8LES HETEROGCNEAS-2 ";ACP: LPRINT 
120 IF ACP»I THEN LPRINT "CANONICA"
130 IF ACP-2 THEN LPRINT "METRICA NORMAL": LPRINT
140 FOR J=I TO CA: INPUT "IBENTIFICABOR BE CARACTERES ?";C$(JI: NEIT J
ISO FOR J=I TO PB: INPUT "IBENTIFICABOR BE P08LACI0NES 7 ";P$(JI: NEXT J
160 GO SUB 1940
170 GO SUB 2090
ISO REM ill COVARIANZAS Y MEDIAS BIB 
190 LET N=0
200 DIM HICAi: DIM YICA.CAI
210 FOR L>I TO PB
220 LET N»NM
230 FOR J=I TO CA
240 LET N(J)=H(jnDIL,JI
250 FOR K>l TO J
260 LET T(J,K)«Y(J,K)«D(L,J)tD(L,K)
270 NEXT K: NEXT J
280 NEXT L
290 FOR J=I TO CA
300 LET M(JI=M(JI/N
310 Fm K'l TO J
320 LET V(J,K)*TIJ,K)/N-H(J)tH(KI
330 NEXT K: NEXT J
340 PRINT PRINT "MATRIZ DE VARIANZA-COVARIANZA": PRINT
3S0 FOR 1*1 TO CA: FOR J*I TO CA: PRINT Ytl.J): NEXT J: PRINT : NEXT I
360 DIM BICAI
370 FOR 1*1 TO CA: LET 8(11*7(1,1): NEXT I 
380 IF ACP*I THEN GO TO 450 
390 DIMA(CA)
400 FOR J=I TO CA 
410 LET A(J)«Y(J,J)
420 FOR K*1 TO J
430 LET Y(J,K)*T(J,K)/SOR (ADS (A(J)tA(K)))
440 NEXT K: NEXT J
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450 REM III DIMONALIZMIION III 
460 DIMT(CA,CA)
470 LET «.FA»O.OOOOOl! PRINT : PRINT *UMBRAL= ";AIFA: PRINT
480 LET TRAZA=0





540 FOR J=I TO CA; LET T(J,JI=I: NEXT J 
550 LET M=AIS (Yd,21)
560 LET M2=0 
570 FOR 1=1 TO CA 
580 LET J=I
590 LET J=J+I: IF J>CA THEN GO TO 650 
600 IF AIS (Y(I,J)XAIS (N) THEN 60 TO 630 
610 LET 10=1: LET JO=J 
620 LET N=Y(IO,JO)
630 LET M2=MZ*Y(I,J)*Y(I,J)
640 GO TO 590 
650 NEXT I
660 IF M2(ALFA THEN GO TO 870 
670 LET CI=0.5IS0R (2): LET SI=CI 
680 IF Y(IO,IO)=Y(JO,JO) THEN GO TO 720 
690 LET L»2tM/(Y(I0,I0)-Y(J0,J0))
700 LET CI=SOR (0.5III»1/S0R (XLIL)))
710 LET SI=S6N (L)ISOR (0.5tlI-I/S0R (I+UL)))
720 LET AI=Y(IO,IO): LET BI=Y(J0,J0l
730 FOR 1=1 TO CA
740 LET AO=Y(I,IO>; LET B0=Y(I,J0)
750 LET Y(I,I0)=A0ICI*B0tSI: LET Y(IO,I)=Y(I,IO)
760 LET Y(I,JO)=-IOICUAOISI: LET Y(JO,I)=Y(I,JO)
770 NEXT I
700 LET Y(I0,I0l=AItCItCl4BItSItSX2tHtCItSI 
790 LET Y(J0,J0)=AItSItSHBIICItCI-2IMtCItSI 
800 LET Y(10,JO)=0: LET Y(JO,10)=0 





060 60 TO 550
870 FOR R=CA TO 2 STEP -I
BOO LET K=I
890 FOR 1=1 TO R
900 IF Y(K,KK=Y(I,I) THEN GO TO 920 
910 LET K=I 
920 NEXT I
930 LET NO=Y(R,R): LET Y(R,R)=Y(K,K): LET Y(K,K)=WO 




770 LET T(J,K»=VO 
780 NEXT J 
970 NEXT R
1000 REN ill RESULTMOS GENERALES ill 
1010 PRINT : PRINT 'DIAGONALIIACION’t PRINT '
1020 LPRINT I LPRINT 'DIAGONALIZACION'
1030 LPRINT t LPRINT "VALORES PROPIOS Y CIMTRI8UCI0N A LA VARIANZA TOTAL": LPRINT 
1040 PRINT " VALORES PROPIOS Y","COWTRIBUCION A LA VARIANZA TOTAL"
1050 FOR J'l TO EJES: PRINT Y(J,JI;TA8 (I6);Y(J,J)4IOO/TRAZA;" LPRINT "EJE: ";J;TAO (I6);Y
IJ,J)jTAB (32)jY(J,J)II00/TRAZA;" I": NEXT J
1060 PRINT : PRINT "VECTORES PROPIOS": PRINT
1070 LPRINT : LPRINT "VECTORES PROPIOS": LPRINT
1000 LPRINT TAB (4);"EJE I";TAB 1291;"EJE 2";TA8 (54);"EJE 3": LPRINT
1090 FOR 1=1 TO CA: FOR J=I TO EJES
IIOO PRINT T(I,J): LPRINT TAB ((J-I)*25);T(I,J);
IIIO NEXT J: PRINT ': LPRINT : NEXT I 
1120 PRINT LPRINT : LPRINT 
II30 DIM F(EJEStCA): DIM C(CA): LET N=0 
1140 REM III CARACTERES III
IISO PRINT "ESTUDIO BE LOS CARACTERES": LPRINT "ESTUDIO BE LOS CARACTERES": LPRINT
1160 PRINT : PRINT "CADA EJE: COORDENADA Y""COMIELACION AL CIMDRADO": LPRINT "CADA EJE: COORDE
NADA Y CORRELACION AL CUADRADO": LPRINT
1170 IF ACP>I THEN GO TO I2I0
I180 FOR J>I TO CA
1190 LET C(J)«I
1200 NEXT J: GO TO 1220
I2I0 FOR 1=1 TO CA: LET C(I)«B(I): NEXT I
1220 FOR J«I TO CA: PRINT ': PRINT "CARACTER ";J;" ";»»): PRINT ’
1230 LPRINT : LPRINT "CARACTER: ";J;" ";C*(J): LPRINT
1240 FOR K=I TO EJES: PRINT : PRINT "EJE ";K: PRINT 
1250 LPRINT "EJE ";K;" ";
1260 LET XI»T(J,K)4S)R (ADS (Y(K,K)))
1270 LET N=N:I: LET F(N)*X1 
1280 LET YI=XI4XI/C(K)
1290 PRINT TAB 0;XI;TAB 16;YI
1300 LPRINT XI;TAB (40);YI
1310 NEXT K: NEXT J
1320 LET N=NOT PI
1330 REM III PODLACIONES III
1340 PRINT : PRINT "ESTUDIO DE LAS POKACIONES": PRINT
1350 LPRINT ; LPRINT "HI ESTUDIO BE LAS POKACIONES III": LPRINT
1360 DIN MIEJES): DIM NIEJESIPB): DIM S(CA)
1370 IF ACP=I THEN GO TO 1400
1380 FOR 1=1 TO CA: LET S(I)=SQR (B(D): NEXT I
1390 GO TO 1410
1400 FDR 1=1 TO CA: LET S(I)=I: IKXT I
I4I0 PRINT : PRINT "CADA EJE: COORDENADA Y COSENO K CUADRADO"
1420 LPRINT : LPRINT "CADA EJE COORDENADA Y COSENO K CUADRADO": LPRINT 
1430 FOR L=l TO PB 
1440 LET NRM=0
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Î450 PRINT PRINT "PORIACION: ";L;" ';P$(U;: LPRINT : LPRINT "POBLACION: ";L;" "jPKUi
PRINT : LPRINT
1460 FOR J=I TO CA
1470 LET S=(D(L,J)-HIJ»)/S(J)
1400 LET NRM=NRN+S)S 
1490 NEXT i 
1500 FOR K=I TO EJES 
1510 LET C0=0 
1520 PRINT "EJE ";K;
1530 LPRINT "EJE "jK;" ";




1580 LET N=Nt|: LET N(N)=CO
1590 PRINT ' ";C0;" ";CI
1600 LPRINT CO;TAB (401;CI
1610 NEXT K
1620 NEXT L
1630 REN III REPRESENTACION 6RAFICA III
1640 INPUT "ABSCISA MAXIMA PODLACIONES ? ";XM: INPUT ‘ORDENADA MAXIMA PODLACIONES ? ";YM 
1650 PRINT ”! PRINT "REPREKNTACION GRAFICA"
1660 LPRINT t LPRINT "REPRESENTACION GRAFICA"; LPRINT
1670 PAUSE 0: CIS
1680 PRINT AT 0,I6;"2';AT II,3I;"I"
1690 FOR 1=1 TO EJESIPD STEP EJES 
1700 LET H=(II-INT ((N(IM)/YM)III))
I7I0 LET Y=(I5+INT ((N(I)/XM)ll5))j PRINT AT H,Y;P$(I/EJESM)
1720 NEXT I 
1730 GO SUB 1930 
1740 PAUSE 0 
1750 CLS
1760 PRINT AT 0,I6;"3*;AT II,3I;"I"
1770 FOR 1=1 TO EJESIPD STEP EJES
1780 LET H=I1I-INT 1(8(1*21/YMIIIIM
1790 LET Y=(15*INT ((N(I)/XH)I15)I: PRINT AT H,Y;P4(I/EJES*n
1800 NEXT I
1810 GO SUB 1930
1820 PAUSE 0
1830 INPUT "ABSCISA MAXIMA DE CARACTERES ? ";XN 
1840 INPUT "ORDENADA MAXIMA DE CARACTERES ?";YM 
1850 CIS
I860 PRINT AT 0,I6;"2";AT II,3I;"I"
1870 FOR 1=1 TO EJESICA STEP EJES
1880 LET H*(II-INT ((F(M)/YH)III)I
1890 LET Y=(I5*INT ((F(I)/XM)II5M: PRINT AT H,Y;CI(I/EJES*I)
1900 NEXT I:
1910 GO SUB 1930
1920 BEEP .5,1: BEEP .5,4: STOP : FLASH I: PRINT "FIN DEL PROHAMA": FLARI 0: STOP
1930 PLOT 0,87; DRAW 255,0: PLOT 127,0; DRAW 0,175: POKE 64524,4: RANDOMIZE ÜSR 65044: RETURN
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1940 REM IH INTRODUGCION DE DATOS #M
1930 DIM DIP#,CAM DIM Z(PB,CAI
I960 FOR 1=1 TO PD: PRINT '
1970 FOR J=I TO CA
1900 llffOT "DATOS POR FILAS ? ";DIL,J)i LET Z(L,J)=DIL,JI 
1990 PRINT "X(";L;',";J;"I = ";DIL,JI,
2000 NEXT J 
2010 NEXT L
2020 PRINT 10;"DESEA CAHDIAR AL6UN DATO ? (S/N) ", PAUSE 0 
2030 IF INKEYI="S" THEN INPUT "INDICAR FILA V COLUMNA ",L,J
2040 IF INKEY$="N" THEN RETtNW
2050 INPUT "NUEVO VALOR ?",D(L,J)
2060 LET Z(L,J»=D1L,J)
2070 PRINT #0;"ALBUM CAMBIO MAS 7 (SZN) ": PAUSE Oi IF INKEY$="S" THEN 60 TO 2030 
2080 RETURN
2090 REM ### IMPRESION DE DATOS Hi
2100 LPRINT I LPRINT "MATRIZ DE DATOS": LPRINT
2II0 FOR 3=1 TO CA: LPRINT TAB (8M*II;Ct(J);: NEXT J: LPRINT
2120 LPRINT : FOR L*I TO PB: LPRINT PtILI;: FM J=I TO CA: LPRINT TAB (OtJ);D(L,J);: NEXT J: LP
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111.- RE5ULTAD0S Y D1SCU3I0N
III.I CLASIFICACION DEL MATERIAL
La excavacion fué realizada por una mi sion espaRola 
integrada por egiptoiogos y arqueologos entre los que desafortu— 
nadamente no habia ningun antropôlogo, por este motivo los res— 
tos, catalogados mediante el numéro de tumba, fueron trasladados 
al Museo Arqueolôgico Nacional que los cedio al Departamento de 
Antropologfa para su estudio.
En general el estado de conservaciôn de los esqueletos 
es bueno, sin embargo a causa de su traslado no todos los restos 
consignados por los arqueôlogos como en buen estado 1legaron en 
dichas condiciones hasta nosotros. Ouizé esto demuestre, entre 
otras razones, la importancia y el interés que tiene el que un 
antropôlogo forme parte de los equipos de excavaciôn, cosa que 
por otro 1 ado no ocurre generalmente. De cualquier modo, el 
grado de conservacion es mejor para el neurocréneo y los huesos 
largos que para el esqueleto facial o splacnocréneo.
Ciertas tumbas no contenlan restos por haber sufrido 
violaciones en distintas épocas, mlentras que en algunas de las 
no violadas los restos recogidos no eran, debido a su estado.
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susceptibles de estudio (FERNANDEZ, 1983).
III.1.1 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR EDADES
La muestra sometida a estudio esté compuesta por un 
total de 308 individuos. Inicialmente los esqueletos fueron 
divididos en dos grupos que podemos denominar como inmaduros 
(infantiles y juveniles) y adultos. Para ello se siguieron las 
sugerencias de FEREMBACH et al.. (1979); como criterio mas. 
déterminante se considéré el grado de sinostosis de la sutura 
esfeno-occi pi tal, la cual se oblitéra normalmente entre los 18 y 
21 afSos, de modo que s6lo los créneos cuya sutura estuviera
cerrada se incluyeron en el exémen craniométrico y fueron
considerados como adultos. Cuando no pudo emplearse el método 
anterior se tuvo también en cuenta el grado de erupciôn dentaria 
(SCMOUR y MASSLER, 1941; VALL0I8, 1960), y cl exémen del 
esqueleto posteraneal (BROTHWELL, 1972). En algunos casos y dada 
la fal ta de informacién fué imposible clasificar en los grupos 
anterlores restos muy fragmentados.
En la tabla 2 se indica la distribuciôn total de la
muestra; se présenta un 6.17 % de individuos indeterminados, un
27.60 % de inmaduros y un 66.23 % de adultos.
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Indetermihados 19 6.17 %
Inmaduros 85 27.60 %
Adultos 204 66.23 X
Tabla 2 : Distribuciôn total de la
muestra por edades (n=308)
La frecuencia de esqueletos inmaduros en Amir Abdallah 
contrasta con la encontrada por ciertos autores en otras 
pobl aci ones nilôticas, BILLY (1986) 4.8 X, ELUOT-SMITH (1910) 
5.6 %, o VAGN NIELSEN (1970) del 14.3 al 35.1 X segôn los grupos 
culturales analizados con un promedio del 21.4 X .
ELLIOT-SMITH (1910) comparé la mortalidad "infantil" de 
los antiguos nubios con la elaborada por el Public Department of 
Health de Egipto para los aKos comprendidos entre 1901 y 1907, 
sujeta, como el mismo seRala, posiblemente a numerosos errores, 
obteniendo valores para esa epoca de hasta un 69.3 X . Esto su— 
pondrfa que a lo largo de 3000-4000 aSos la mortalidad para 
estos grupos de edades habrfa aumentado de un 5 % al 70 %, lo 
cual parece una suposicion absurda. Deben existir explicaciones 
para abordar este problema. Una de ellas serfa que los 
esqueletos infantiles y juveniles son més frégiles y desaparecen 
con mayor faci1idad o se agrupan preferentemente con los 
indeterminados; pero la menor faci1idad en la conservacion no 
parece un argumente lo suf ici entemente importante como para ex­
pl icar la baja frecuencia de restos inmaduros en las exca-
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vaci ones, si bien es cierto que su -frecuencia aumenta a traves 
del tiempo. Otra opcion serfa la seRalada por otros autores 
(MASALI et al.. 1972; NEMESKERI, 1972) referente a posibles 
cementerios especialmente utilizados para enterrar a los indi- 
viduos inmaduros; el propio ELLIOT-SMITH sugiere que los niAos 
muy pequeRos podrian ser enterrados en el Nilo, incluso BILLY 
admite para la poblaciôn de Mirgissa la existencia de una ne­
cropolis reservada para adultos casi exclus!vamente.
La distibucion por edades de los 85 individuos inmadu— 
ros se ha realizado siguiendo la clasificacion de MARTIN — 
SALLER (1959). De ellos 33 corresponden al grupo Infantil I, 24 
al Infantil II y 28 al Juvenil. Es évidente que los individuos 
de menor edad const!tuyen el grupo mâs numeroso y esto, unido a 
la presencia de restos de recien nacidos, parece indicar que en 
Amir Abdallah no se utilizaba un cementerio distinto para su 
enterrami ento.
III.1.2 DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS BEGUN EL SEXQ
En la tabla 3 puede verse la distribuciôn por sexos de 
los adultos. Sobre un total de 204 individuos examinados, 99 son 
femeninos (48.53 %) y 101 masculinos (49.51 %) obteniendo una 
relaciôn ^ de 102.02.
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Indeterminados 4 1.96 %
Femeninos 99 48.53 %
Masculinos 101 49.51 %
Tabla 3 : Distribuciôn por sexos de
los adultos. (n*204)
Si bien en el material antropolôgico no es inusual el 
que la proporciôn de restos masculinos sea superior a la de 
femeninos, el "sex ratio** obtenido es bastante equil ibrado.
En el material de Wadi Haifa existe un 9% mas de varones que de 
mujeres, con diferentes proporciones segûn el grupo cultural 
analizado, siendo la desproporc i ôn de sexos mas acusada en el 
grupo faraônico 70/45 y la menor en el grupo A 50/50 . En la
poblaciôn de Mirgissa la relaciôn es de 194/126 explicandose 
ésta como consecuencia de que Mirgissa era una fortaleza militar 
y podria 1imitarse de forma voluntaria la presencia del elements 
femenino. No serfa este el caso, segûn los datos hasta hoy 
disponibles, de la poblaciôn de Amir Abdallah dada su 
equi1ibrada proporciôn de sexos. Un "sex ratio" inferior a lOO 
se ha determinado para la poblaciôn predinastica de Gebelen 
(MASALI y CHIARELLI, 1972).
III.1.3 DISTRIBUCION POR SEXOS Y EDADES DE LOS ADULTOS
Como se mencionô anter i ormente la determinaciôn de la 
edad de los individuos adultos esta basada fundamental mente en
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el grado de obi iteracion y sinostosis de las suturas, desgaste 
dentario, analisis del esqueleto postcraneal y espec i almente los 
cambios morfolôgicos en la sfnfisis pôbica. En la siguiente 
tabla se indica cual es la distribuciôn observada.
Femenino Masculino
n % n %
Adultos 62 62.63 65 64.36
Maduros 24 24.24 22 21.78
Seniles 13 13.13 14 13.86
Tabla 4 s Distribuciôn por sexos y edades 
de los adultos. (n=200)
El grupo de edad correspond!ente a los adultos es el 
mas numeroso tanto en uno como en otro sexo, seguido por el de 
los individuos maduros. En ambos sexos se produce una 
disminuciôn del porcentaje segûn aumenta la edad.
Tanto en Amir Abdallah como en Mirgissa la frecuencia 
de individuos seniles esté comprendida entre el 10 y 15 %,
mientras que en la poblaciôn Kerma (COLLET, 1733) se obtienen 
valores del 29.8 % en los varones y un 20.2 % en las mujeres.
Al igual que en Wadi Haifa el grupo més numeroso esta 
constituido por los adultos. Ante las posibles complicaciones 
durante el embarazo y parto se esperaba una mortalidad superior
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del elemento femenino, pero los datos obtenidos no muestran 
dicha asociaciôn; MASBALI et al.. (1972) tampoco encuentran
diferencias en la poblaciôn de Gebelen y sugieren la existencia 
de distintas actividades ocupacionales en uno y otro sexo, las 
cuales provocarfan un aumento de la mortalidad masculina 
respecto de la femenina.
111.1.4 DISTRIBUCION POR EDADES DE LOS INDETERMINADOS
En la siguiente tabla se indica la distribuciôn de los 
individuos indeterminados y alofisos clasificados por edades. El 
mayor numéro esta contituido por los infantiles en los que no ha 







Tabla 5 : Distribuciôn de individuos 
indeterminados en grupos de 
edad. (n=75)
111.1.5 ESTIMADORES PALEODEMOGRAF1COS
A partir de los datos del apartado anterior y aplicando 
las tecnicas de BOCQUET y MASSET a la poblaciôn sujeta a estudio
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se est!mo la esperanza de vida al nacimiento en unos 33.2 aRos. 
La tasa de mortalidad para los individuos menores de un aRo es 
del 227.2 %, y para los menores de cinco de un 337.5 X. . Si se 
supone, como modelo teôrico, que la poblaciôn fué estacionaria, 
la tasa de natalidad y de mortalidad serfan iguales y tendrfan 
un valor del 30.94 %. .
La reduce iôn del e-Fectivo de restos infantiles 
provocarfa que la distribuciôn en forma de J invertida tfpica de 
la mortalidad por edades no apareciera en todas las poblaciones. 
Quiza ésta es una de las razones por las que NEMESKER1 (1972) en 
las series del Paleolftico tardfo de Nubia détermina una 
esperanza de vida al nacimiento de 39.26 aRos, muy superior a la 
de Amir Abdallah y casi el doble de la obtenida para la 
poblaciôn mesolftica de Taforalt (FEREMBACH, 1962). BOCQUET y 
MASSET (1977) estiman la esperanza de vida al nacimiento en la 
poblaciôn de Columnata, situada en la misma zona geografica que 
la de Taforalt y datada como del 6330 al 5350 a.C., en unos 
22.54 aRos, mientras que en Lerne (Grecia) durante el periodo 
Micénico (Bronce medio) la estima es de 30 a 35 aRos (LEDERMAN, 
1969).
Los datos paleodemograficos obtenidos sugieren que la 
poblaciôn estudiada estuvo constituida por un numéro reducido de 
individuos que, con seguridad y dado el periodo de utilizacion 
de la necropolis, unos 300 aRos, no superô el medio centenar.
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111.2 HOMOGENEIDAD DE LA MUESTRA
La estimaciôn de la variabilidad de las observaciones 
esta basada en el câlculo de la desviaciôn standard <ds), el
c œ f  ici ente de variacion (v) y la comparaciôn de varianzas o
"variance ratio".
En la serie sujeta a estudio y para las 99 variables 
consideradas, los varones presentan mayores dispersiones que las 
mujeres obteniendose 69 desviaciones mlis al tas en los primeros 
que en las segundas, lo que represents un 69.7 % y un 30.3 %
respectivamente. Asi pues, las desviaciones de los restos feme— 
ninos son en general mâs pequeRas que las de los masculinos.
Al comparer las varianzas se obtienen 17 diferencias 
significatives <17.17 %) distribuidas de la siguiente forma: 
très corresponden al craneo (dos medidas absolûtes y un fndice) 
y catorce se deben al fémur (si se considéra lado derecho e 
izquierdo) si bien s6lo se ven afectadas nueve variables. De lo 
anterior se deduce que existe une menor variabilidad en las
medidas del craneo y mandfbula que en las del fémur.
Con el fin de conocer la homogeneidad del material, se 
ha comparado la variabilidad de la serie de Amir Abdallah con la
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de uno de los grupos mas homogéneos publicados hasta la fecha. 
Se trata de la muestra de PEARSON y DAVIN (1724) denominada 
Egipcios serie E, formada por unos 1800 craneos datados entre la 
XXVI y XXX dinastfa (600—200 a.C.) y excavada en el cementerio 
Sur de las piramides de Gizéh.
La comparaciôn se ha realizado sobre 19 medidas 
craneales y las diferencias se han analizado por medio de la 
distribucion F de Fisher. Para la serie masculins se observan 
cuatro diferencias significativas, de las que solo una es mayor 
en la serie de Amir Abdallah, por lo que esta serie présenta 
menor variabilidad que la de Gizéh. En la serie femenina ocurre 
todo lo contrario, se detectan cinco diferencias y es una 
sôlamente la que es menor en nuestra serie, por consiguiente las 
mujeres que habitaban Amir Abdallah presentan mayor variabilidad 
que las de Gizéh. Fundamentalmente afecta, en el neurocraneo, a 
los arcos sagitaies parietal y occipital y a la cuerda 
occipital, y en el splacnocraneo, a la anchura nasal y del 
paladar (Tabla 6). Algo semejante ha sido detectado por BILLY 
(1986) en la poblacion de Mirgissa, necrépolis datada entre el 
1890 y el 1580 a.C. y situada algo mas al Norte de la aquf 
anali zada.
El coeficiente de variacion total, considerado como el 
valor medio obtenido para las 19 medidas craneales, es inferior
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en la serie masculine de Amir Abdallah respecte al observado en 
Gizéh (Tabla 6); mientras que ocurre todo lo contrario para la 
serie femenina, que por lo tanto es mas heterogénea que la de la 
poblacion mencionada.
De todo lo anterior puede concluirse que la muestra de 
Amir Abdallah es bastante homogénea, sobre todo en lo referente 
a los varones, ya que la mayor variabilidad de la serie femenina 
no llega a ser importante. Esto permite suponer que se trata de 
una poblacion que no ha sufrido importantes inmigraciones 
durante el periodo de uso de la necropolis, o que de haberse 
producido, el patrimonio genêtico no diferfa de forma esencial.
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EGIPCIOS DE GIZEH VARONES MUJERES
n ds V n ds V
Longitud méxima 895 5.72 3.09 589 4.72 2.66
Longitud de la base 896 3.97 3.90 595 3.52 3.65
Anchura méxima 896 4.76 + 3.43 587 4.52 3.34
Anch. frontal mfn. 935 4.05 4.28 628 3.79 4.11
Alt. Bas!o-Bregma 884 5.03 3.75 582 4.37 3.39
Ci rcunferenci a 876 13.77 2.65 583 11.76 2.35
Arc. sagital front. 928 6.22 4.88 617 5.65 4.56
Arc. sag. parietal 908 7.42 5.77 606 6.43 + 5.19
Arc. sag. occipital 889 6.81 5.91 593 6.77 + 6.06
Cuerda sag. occip. 885 4.81 4.96 594 4.75 + 5.02
Longitud de la cara 832 4.85 5. 10 563 4.08 4.49
Anch. bizigomética 785 4.57 + 3.55 581 4.38 3.62
Nasion-Prostion 845 4.15 + 5.90 567 3.76 5.64
Anchura orbitâria 880 1.65 + 4.06 587 1.57 3.97
Altura orbitaria 888 1.88 5.56 590 1.89 5.62
Altura nasal 898 2.92 5.65 593 2.60 5.31
Anchura nasal 893 1.77 7.27 591 1.64 + 6.98
Longitud paladar 821 3. lO 6.69 560 2.70 6.06
Anchura paladar 703 2.63 6.78 462 2.53 + 6.83
Valor medio 4.74 4.90 4.29 4.68
AMIR ABDALLAH
Longitud maxima 49 5.61 2.99 51 4.27 2.35
Longitud de la base 46 3.26 3.14 49 3.09 3. 12
Anchura maxima 48 3.66 2.71 50 4.73 3.56
Anch. frontal min. 50 4.26 4.44 53 3.26 3.52
Alt. Basio-Bregma 46 4.65 3.37 49 4.07 3.07
Circunferencia 42 12.68 2.43 45 10.98 2. 17
Arc. sagital front. 46 6.33 4.79 46 5.66 4. 44
Arc. sag. parietal 44 7.63 5.56 46 8.27 6. 30
Arc. sag. occipital 42 6.78 5.80 46 8. 13 6. 94
Cuerda sag. occip. 42 5. 17 5.30 46 5.95 6. 11
Longitud de la cara 44 4. 19 4.18 46 3.95 4.09
Anch. bizigomatica 42 3.44 2.66 45 3.71 3.05
Nasion-Prostion 44 3.09 4.63 50 3.58 5.50
Anchura orbitaria 49 2.35 5.77 51 1.77 4.54
Altura orbitaria 49 1.69 5. 17 51 2.06 6. 18
Altura nasal 49 3. 10 6.20 52 2.76 5.77
Anchura nasal 49 1.99 7.77 52 2. 11 8.26
Longitud paladar 39 2.54 5.43 39 2.91 6.47
Anchura paladar 38 2.77 7.21 38 1.91 5. 22
Valor medio 4.48 4.57 4.38 4.77
Tabla 6 % Comparaci on de la homogeneidad de la muestra con 1a
observada en la1 poblaci ôn egipcia de Gizéh.
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111.3 NORMALIDAD DE LA MUESTRA
Se ha realizado un estudio de la distribucion de las 
observaciones y su posible desviaciôn de la normalidad emplean- 
dose para ello los codficientes de simetrfa (gi) y kurtosis (g2) 
tal como se indicaba en Material y Métodos.
Se han analizado un total de 182 distribueiones, 91 
masculines y 91 -femeninas; de los 182 val ores gl correspondi en­
tes a la simetria, 122 son positivos (67.03 %) y 60 negativos. 
Existen 23 desviaciones (12.64 %), que muestran diferencias
significatives, 12 corresponden a los varones y 11 a las mujeres 
(Tabla 7a-7f>.
En lo que respecta a la kurtosis, valorada par el test 
de Geary (G), de las 182 distribuaiones estudiadas 22 (12.09%)
muestran diferencias significatives, con una clara tendencia a 
la 1eptokurtosis, ya que 15 (68.18%) de los 22 valores indican 
leptokurtosis y 7 platikurtosis, repartiendose por igual en uno 
y otro sexo. (Tabla 7a-7f).
Numerosos autores han analizado sus muestras del mismo 
modo que aquf se expone; asf por ejemplo, VAGN NIELSEN (1970)
7 1
también detecta una tendencia hacia la leptokurtosis en los 
datos antropolôgicos, alcanzando valores de hasta un 83 % y cita 
los trabajos de MAHALANOBIS et al.. (1949) sobre individuos
vivos de la India, en donde también se obtienen valores de 
leptokurtosis ligeramente superiores al 70 % ; o los de EAST y 
OSCHINSKY (1958), correspondi entes a la antropomctri'a de Africa 
Oriental, en donde se observa igual tendencia, ya que sobre 112 
distribueiones, 12 muestran desviaciones significativas y de 
ellas 9 son leptokurticas. Asi' pues, parece évidente que en el 
material sujeto a estudio y en otros analizados por diferentes 
autores existe una tendencia hacia desviaciones leptokurticas. 
No pueden obtenerse conclus!ones respecto de la simetrTa puesto 
que no parece existir una tendencia clara hacia una u otra 
direcciôn. En el présente caso 15 diferencias son positivas 
(65.22%) y 8 negativas.
Se procedi6 poster!ormente a evaluar las medidas 
responsables de las desviaciones de simetrfa con el fin de 
poderlas contrôler; en su mayorfa son una o dos observaciones 
las responsables de las diferencias significatives y en todos 
los casos la medida en cuestiôn fué nuevamente analizada hasta 
en très ocasiones.
De los pérrafos enteriores se deduce que las 
diferencias significatives con respecto a la simetrfa y la 






































gl 0.1667 11 0.287 gl 0.21
gz 2.3534 Arco sagital total gz 2.7583 gz 2.205
G 0.8130 G 0.8173 G 0.8417
gl 0.0043 gl 0.1189 gl -0.5304
gz 2.6438 Arco sagital frontal gz 3.0377 gz 2.8752
6 0.801 5 0.8062 G 0.8239
gl 0.0299 gl 0.0153 gl 0.4313"
gz 3.3196 Arco sagital parietal gz 2.8529 gz 2.4143
G 0.7691 G 0.7929 G 0.8331
gl 0.0807 gl 0.0644 gl 0.6787 ♦
gz 3.0513 Arco sagital occipital gz 3.3144 gz 3.3129
6 0.7751 G 0.7784 G 0.7455
g! -0.1331 gl -0.3047 gl -1.3347 ♦
gz 2.9021 Cuerda sagital frontal gz 3.4241 gz 6.4709
6 0.7972 G 0.7514 G 0.7113 ♦
gt 0.169 gl -0.3112 gl 0.5844 ♦
gz 2.6676 Cuerda sagital parietal gz 2.5869 gz 2.4868
6 0.8112 G 0.7999 G 0.8298
g! 0.1185 gl 0.0068 gl 0.4433
gz 2.8376 Cuerda sagital occipital gz 2.7583 gz 2.2554




Tabla 7a : Coef ici entes de simetrl'a (gl), kurtosis (g2) y test 






gl -0.0241 gl 0.12 gl 0.0755 gl 0.2385
longitud de la cara gZ 2.8419 gz 2.2759 Anchura interorbitaria gz 2.2569 gz 3.2203
6 0.8045 G 0.7992 G 0.8446 G 0.7925
gl -0.3557 gl -0.2329 gl -0.3364 gl 0.4034
Anchura de la cara gz 2.6333 gz 2.8405 Anchura biorbitaria gz 3.3171 gz 2.6642
6 0.8225 G 0.7880 6 0.7616 G 0.8295
gl -0.3018 gl -0.7465 ♦ gl -0.092 gl -0.2354
Altura total de la tara gz 2.6918 gz 3.0062 Altura nasal gz 2.6433 gZ 2.772
6 0.8496 G 0.7715 G 0.8317 G 0.8054
gl 0.3589 gl 0.3691 gl -0.4925 gl 0.358
Altura cara supeior gZ 2.331 gz 2.9325 Anchura nasal gz 3.2379 gz 3.2994
G 0.8346 G 0.7991 G 0.7883 G 0.7807
gl -0.5351 gl 0.1701 gl 0.4476 gl -0.7352
Anchura de la ôrhita gz 4.77 gz 2.3247 longitud del paladar gz 2.7525 gz 2.724
G 0.7267 ♦ G 0.8261 G 0.8116 G 0.8453
gl 1.0215 H gl -0.455 gl -0.6563 ♦ gl 0.4465Altura de la àrbita gz 4.7653 gz 2.6894 Anchura del paladar gz 3.1871 gz 3.0814
G 0.7434 G 0.8271 G 0.7889 G 0.7742
Tabla 7b : Coeficientes de simetrfa (gl), kurtosis (g2> y 







gl -0.3643 gl -0.211 gl 0.2597 gl 0.0643
Anchura bicondilea gz 2.8044 gz 2.9249 Indice cefilico gz 3.0105 gz 2.5604
6 0.7950 6 0.8206 6 0.7945 G 0.8114
gl 0.5657 ♦ gl 0.4485 gl 0.2402 gl 0.0577
Anchura bigoniaca gz 3.177 gz 3.106 I. Vértico longitudinal gz 2.3376 gz 2.5297
6 0.7819 6 0.8172 6 0.8467 G 0.7884
gl -0.2356 gl -1.2609 ♦ gl 0.4348 gl 0.2065
Altura sinfisis gz 2.4242 gz 5.4864 1. Vértico transversal gz 2.6639 gz 2.5528
6 0.8258 6 0.7553 G 0.8131 G 0.8417
gl 0.1479 gl -0.5002 gl 0.0092 gl -0.0774
Altura rama mandibular gz 3.0792 gz 4.0949 I. Aun'culo longitud. gz 3.0973 gz 2.9401
6 0.7806 6 0.7775 G 0.7840 G 0.7795
gl 0.3961 gl 0.459 gl -0.1438 gl -0.0941
Anchura de la rama gz 2.5714 gz 3.1654 1. Aurfculo transver. gz 2.3685 gZ 2.7399
6 0.8143 5 0.7747 6 0.8311 G 0.8225
gl 0.1514 gl 0.2948 gl -0.2098 gl -0.0287
Angulo mandibular gz 1.9488 gz 2.7892 1. Transverso frontal. gz 4.8382 gz 2.679
6 0.8601 + 6 0.8315 G 0.7368 G 0.7949
gl -0.7361 ♦ gl 0.411 gl 0.2133 gl 0.1319
longitud mandibular gz 2.9073 gz 2.599 1. T. fronto parietal gz 2.7238 gz 3.5511
6 0.8206 6 0.8417 G 0.7868 G 0.7643
Tabla 7c s Coef i d  entés de simetria (gl), kurtosis (g2) 
de Geary (G) en la poblaciân analizada.
y test
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#1 -0.8506 * gl -0.6111 gl 0.3691 gl 0.8787 ♦♦
I. Facial total gZ 3.6816 gz 3.0907 Indice de la raaa gz 3.2099 gz 4.1446
G 0.7895 G 0.8038 G 0.7692 6 0.7785
gl 0.0485 gl 0.2317 gl 0.3946 gl -0.6607 ♦
I. Facial superior gz 3.7258 gz 3.2916 Indice Transv. facial gZ 2.7542 gz 3.8426
6 0.7655 G 0.7703 G 0.8245 G 0.769
gl 0.9572 ♦♦ gl -0.1092 gl 0.1059 gl -0.2113
Indice Drbitario gz 4.7977 gz 2.3307 Indice Fronto lijoaâtico gz 2.4914 gz 2.679
G 0.7728 G 0.8434 G 0.8108 G 0.8208
gl 0.4665 gl 0.689 ♦ gl 0.3259 gl 0.0653
Indice Nasal gz 2.6108 gz 3.0995 Indice Gonio zigoeitico gz 2.5061 gz 2.1386
G 0.8167 G 0.7938 G 0.8347 G 0.8472
gl 0.1021 gl 0.4817 gl 0.1624 gl -0.2893
Indice Interorbitario gz 2.3037 gz 5.3801 Indice Gnatico gz 3.0065 gz 3.0875
G 0.8194 G 0.7461 G 0.8027 G 0.7588
gl -0.0728 gl 0.413 gl 0.2549 gl 0.0975
Indice Palatino gz 2.5197 gz 3.1355 Indice Mandibular gz 3.3477 gz 2.3188
G 0.8154 6 0.7804 G 0.7555 G 0.8194
Tabla 7d : Coeficientes de simetrfa (gl), kurtosis (g2> y test 
de Geary (G) en la poblacion analizada.
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VARONES MUJERES VARONES MUJERES
FEMUR DERECHO FEMUR KRECHO
gl -0.0337 gl 0.2724 gl -0.3831 gl -0.0354
longitud en posicim g2 2.1301 gz 3.2059 Oiée. transversal gz 3.2594 gz 2.679
G 0.8651 ♦ G 0.7273 ♦♦ subtrocantereo G 0.7990 G 0.8023
gl -0.0309 gl 0.3453 gl 0.3573 gl 0.2893
longitud uxioa gz 2.1362 gz 3.3261 Diée. anteroposteriur gz 2.9252 gz 2.6715
G 0.8585 ♦ G 0.71 ♦+ subtrocantereo G 0.7948 G 0.8215
gl -0.0641 gl 0.0699 gl 0.9647 u gl 0.0783
long, al trocanter gz 1.9115 gz 3.3526 Indice de platieerfa gz 5.2739 gz 2.5397
G 0.8913 u G 0.7205 M G 0.7531 G 0.8143
gl 0.3021 gl -0.073 gl -0.0776 gl 0.0993
Perfoetro en la eitad gz 2.5508 gz 2.7338 Diée. frontovertical gz 2.3485 gz 2.4416
6 0.8111 G 0.801 de la cabeza G 0.8037 G 0.8405
gl 0.8303 ♦ gl -0.1482 gl -0.2246 gl -0.0313
Indice robustez gz 4.018 gZ 3.0916 Diée. anteroposterior gz 2.3859 gz 3.3674
G 0.8136 G 0.7849 de la cabeza G 0.8152 G 0.7921
gl 0.0398 gl 0.2829 gl 0.1846 gl 0.1877
Diânetro transv. eitad gz 3.2561 gZ 2.5815 Indice de robustez gz 2.5399 gz 2.686
G 0.7693 G 0.8173 de la cabeza G 0.8229 G 0.7984
gl 0.3598 gl 0.0405 gl 0.4983 gl 0.31?
Diia. anteroposterior gz 3.0086 gz 2.982 Anch. epîfisis inferior gz 3.7106 gz 3.2271
en la eitad G 0.8168 G 0.7994 G 0.7952 G 0.7895
gl 0.0026 gl -0.0244 gl -0.066 gl 0.6151 r
Ind. robustez referido gz 2.4009 gz 3.1166 Indice de robustez de gz 2.6661 gz 2.9154
a longitud en posiciân G 0.8231 G 0.7809 la epîfisis inferior G 0.8081 G 0.7935
gl 1.0181 ♦♦ gl 0.1878 gl -0.0309 gl 0.3467
Indice piléstrico gz 6.6794 gz 2.4714 Talla (blanco) gZ 2.1362 gz 3.3282
G 0.7064 ♦♦ 6 0.8257 G 0.8585 * G 0.7096 ♦♦
gl -0.0309 gl 0.3467
Talla (negrol gz 2.1362 gz 3.3282
G 0.8585 * 6 0.7096 ♦
Tabla 7e : Coeficientes de simetria <gl>, kurtosis (g2) y test 
de Geary (G) en la poblacion analizada.
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VARONES HiUERES VARONES MUJERES
FEMUR IZQUIERDO FEMUR IZQUIERDO
gl -0.0371 gl -0.0358 gl -0.1334 gl 0.4071
Longitud en posiciân gz 2.028 gz 2.9935 Diée. transversal gz 3.0647 gz 2.5168
G 0.825 G 0.7328 ♦ subtrocantereo 6 0.8171 G 0.8337
gl -0.0139 gl 0.0077 gl 0.0585 gl 0.6621
longitud nixina gz 2.9741 gZ 2.9872 Diée. anteroposterior gz 2.5703 gz 3.8728
G 0.8187 G 0.7381 ♦ subtrocantereo G 0.8068 6 0.7438 ♦
gl -0.3779 gl -0.1299 gl 0.4924 gl 0.7745 ♦
long, al trocanter gz 2.3768 gz 3.0074 Indice de platieerfa gz 3.402 gz 3.9231
G 0.8358 G 0.7459 6 0.7851 6 0.7674
gl 0.106 gl 0.0155 gl -0.1664 gl 0.3459
Perfeetro en la eitad gz 2.6346 gZ 2.6685 Diée. frontovertical gZ 2.3848 gz 2.6194
G 0.8226 G 0.8054 de la cabeza G 0.8003 G 0.8345
gl 0.4469 gl 0.0463 gl -0.3891 gl 0.2699
Indice robustez gz 2.3435 gz 2.922 Diée. anteroposterior gz 2.2902 gz 2.6952
G 0.8258 G 0.7833 de la cabeza G 0.8071 G 0.8113
gl 0.2348 gl 0.4002 gl 0.1675 gl 0.3502
Diâeetro transv. eitad gz 3.7756 gZ 2.9508 Indice de robustez gz 3.1445 gz 2.7867
G 0.7983 G 0.7978 de la cabeza G 0.7906 G 0.7808
gl 0.1972 gl 0.1702 gl 0.6274 ♦ gl 0.3818
DiSe. anteroposterior gz 2.7635 gz 2.8581 Anch. epffisis inferior gz 3.4421 ,2 2.6725
en la eitad G 0.817 G 0.7974 G 0.797 G 0.8153
gl 0.1101 gl 0.3153 gl 0.263 gl 0.1428
Ind. robustez referido gZ 2.1331 gz 3.1447 Indice de robustez de gz 2.6998 gz 2.5936
a longitud en posiciân G 0.826 G 0.7722 la epffisis inferior G 0.8167 G 0.8188
gl 0.7484 ♦♦ gl 0.0252 gl -0.0139 gl 0.0077
Indice piléstrico gz 5.1186 gz 2.4125 Talla Iblanco) gZ 2.9741 gz 2.9872
G 0.7104 ♦♦ G 0.838 G 0.8187 G 0.7381 ♦
gl -0.0139 gl 0.0077
Talla Inegrol gz 2.9741 gZ 2.9872
G 0.8187 G 0.7381 «
Tabla 7f : Coeficientes de simetria (gi), kurtosis (g2) y test 
de Geary (G) en la poblacion analizada.
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111.4 ESTUDIO DE VARIABLES CUANTITATIVAS
En el présente apartado se attende a las medidas 
absolutas e indices analizados en la poblacion estudiada. Tràs 
la informacion referente a Amir Abdallah se considéra el 
dimorfismo sexual detectado en la muestra y se comparan los 
valores médias con algunas poblaciones de la cuenca del Nilo o 
del continente africano.
Para la poblacion su jeta a estudio se ha representado 
el numéro de muestra <n), el valor medio <m), error standard de 
la media (em), desviaciôn standard (d.s.) y coeficiente de va— 
riaciôn (v).
111.4.1 MEDIDAS DEL NEUROCRANEO
La tabla 8 recoge los valores obtenidos en la poblacion 
analizada. Se han considerado 16 medidas del neurocraneo que 
correspond f an a 103 individuos, 50 varones y 53 mujeres.
Inicialmente se comparé la relacion existante entre los 
valores medios de los dos sexos, de tal modo que se pudiera 
définir para que variables existfa dimorfismo sexual. De 1 as 16 
comparaciones efectuadas mediante el test de médias se deduce 
que existen diferencias sexual es en 14 (Tabla 9), ya que tan
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Serie Masculine n m em ds V
LONGITUD MAXIMA (M i) 49 185.63 0.80 5.61 2.99
LONG. DE LA BASE (M 5) 46 102.78 0.48 3.26 3.14
ANCHURA MAXIMA (M 8) 48 133.98 0.53 3.66 2.71
ANCH. FRON. MIN. (M 9) 30 95.10 0.60 4.26 4.44
ANCH. FRON. MAX. (MlOb) 48 109.81 0.71 4.92 4.43
ALTURA BA-BREGMA (M17) 46 136.39 0.68 4.64 3.37
ALTURA AURICULAR (M20) 48 125.62 0.58 4.04 3. 18
CIRCUNFERENCIA (M23) 42 515.02 1.96 12.68 2.43
ARCO SAG. TOTAL (M25) 42 382.12 1.96 12.72 3.29
ARCO S. FRONTAL (M26) 46 130.54 0.93 6.33 4.79
ARCO S. PARIETAL (M27) 44 135.54 1. 15 7.63 5.56
ARCO S. OCCIPIT. (M28) 42 115.50 1.05 6.78 5.80
CUERDA S. FRONT. (M29) 47 112.21 0.86 5.92 5.22
CUERDA S. PARIE. (M30) 45 118.79 0.81 5.41 4.50
CUERDA S. OCCIP. (M3i) 42 96.38 0.80 5. 17 5.30
CAPACIDAD
-------
45 1428.87 9.53 63.91 4.47
Serie Femenina n m em ds V
LONGITUD MAXIMA (M i) 51 179.84 0.59 4.27 2.35
LONG. DE LA BASE (M 5) 49 98.00 0.44 3.09 3.12
ANCHURA MAXIMA (M 8) 50 131.64 0.67 4.73 3.56
ANCH. FRON. MIN. (M 9) 53 91.51 0.45 3.26 3.52
ANCH. FRON. MAX. (MlOb) 51 107.49 0.68 4.85 4.47
ALTURA BA-BREGMA (M17) 49 131.00 0.58 4.07 3.07
ALTURA AURICULAR (M20) 51 121.53 0.47 3.32 2.71
CIRCUNFERENCIA (M23) 45 501.04 1.64 10.98 2. 17
ARCO SAG. TOTAL (M2S) 46 372.39 1.58 10.74 2.85
ARCO S. FRONTAL (M26) 46 126.33 0.84 5.66 4.44
ARCO S. PARIETAL (M27) 46 129.83 1.22 8.27 6.30
ARCO S. OCCIPIT. (M28) 46 115.96 1.20 8.13 6.94
CUERDA S. FRONT. <M29) 46 108.62 0.64 4.51 3.93
CUERDA S. PARIE. (M30) 46 114.63 0.91 6.19 5.34
CUERDA S. OCCIP. (M31) 46 96.36 0.88 5.95 6.11
CAPACIDAD 47 1295.34 4.65 31.85 2.46
Tabla 8 : Parametros estadfsticos del neurocraneo obtenidos
la poblacion merortica de Amir Abdallah.
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s6lo 2, arco sagital occipital y cuerda sagital occipital, no 
dif1eren significativamente.
Asf pues para el neurocraneo, y como era de esperar, el 
dimorf ismo sexual sefSala valores signif icati vamente mayores en 
los varones. No debe olvidarse, sin embargo, que tan solo para 
el occipital no existen diferencias entre los dos sexos.
Medidas del neurocraneo RELACION G.L. t o F P
LONGITUD MAXIMA (M 1) 1.032 98 5.82 <0.001
LONG. DE LA BASE (M 5) 1.049 93 7.34 <0.001
ANCHURA MAXIMA (M 8) 1.018 96 2.73 <0.01
ANCH. FRON. MIN. (M 9) 1.039 101 4.82 <0.001
ANCH. FRON. MAX. (MlOb) 1.022 97 2.36 <0.05
ALTURA BA-BREGMA (M17) 1.041 93 6.03 <0.001
ALTURA AURK3JLAR (M20) 1.034 97 5.52 <0.001
CIRCUNFERENCIA (M23) 1.028 85 5.51 <0.001
ARCO SAG. TOTAL (M25) 1.026 86 3.89 <0.001
ARCO S. FRONTAL (M26) 1.033 90 3.37 <0.01
ARCO S. PARIETAL (M27) 1.044 88 3.41 <0.01
ARCO S. OCCIPIT. (M28) 0.996 86 0.28 n. s.
CUERDA S. FRONT. (M29) 1.033 1,84 11. 19 <0.01
CUERDA S. PARIE. (M30) 1.036 89 3.41 <0.01
CUERDA S. OCCIP. (M31> 1.000 86 0.00 n. s.
CAPACIDAD 1.103 1,63 158.70 <0.001
Tabl a Valoracion estadfstica del dimorfismo sexual del 
neurocraneo en la muestra estudiada.
La poblacion analizada se ha comparado con di versas 
series atendiendo unicamente a algunas de las medidas del 
neurocraneo. En general se opto por comparaciones con series que 
constasen tanto de muestras masculinas como femeninas pero en 
ocasiones tan solo se dispone de informacion referida a uno de 
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Las tablas 12 y 13 recogen los resultados de dichas 
comparaclones expresados como diferenclas tipificadas respecto 
de Amir Abdallah y de ellas pueden deducirse los siguientes 
resultados:
Sobre un total de 125 comparaclones 74 muestran 
diferencias significativas, es decir casi el 60 %; de ellas 65 
poseen signo positive y tan solo 9 negative, este impi ica que la 
poblacion estudiada présenta, en general y para esas variables, 
mayores dimensiones que las series comparadas.
Asf la longitud mâxima del créneo es mayor tanto en 
varones, si se exceptuan las series de Wadi Haifa Grupo X (WHX) 
y Mirgissa (MI) que no dif1eren significativamente, como en 
mujeres. En los primeros las mayores diferencias se observan con 
respecto a las poblaciones temporalmente recientes de los 
Ashanti (AS), Congo (CO) y Camerun (CA), mientras que no se de­
tectan con respecto a las antiguas poblaciones niloticas o de la 
Al ta Nubia con excepcion de las series de Aksha (AK) y 
Meroiticos de Batrawi (MB). En las mujeres, con resultados 
seme jantes, se detectan también diferencias significativas con 
respecto a las poblaciones de la cuenca del Nilo a excepcion de 
los grupos meroitico y X de Wadi Haifa (WHM y WHX).
La longitud de la base del craneo (Na—Ba), con una 
distribucion platikurtica en los varones, es siempre mayor en la
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serie estudi ada respecto del reste de poblaciones comparadas. 
Las mayores di ferenci as se aprecian frente a las poblaciones 
negras, con excepcion de los Ashanti que no difieren en ninguno 
de los sexos, asi como tampoco lo hace la serie meroitica de 
Wadi Haifa. En los varones tampoco se detectan valores 
significativamente distintos de los de las poblaciones de 
Sakkara (SA) y Kerma (KE); mientras que en la mujeres sucede lo 
mismo con los otros dos grupos culturales de Wadi Haifa.
La anchura maxima es una variable que muestra una 
distribucién diferente a las anteriores. Asf en los varones se 
detectan menores anchuras que en las poblaciones egipcias de 
Gizéh (GI), Sakkara y Mirgissa o que en las poblaciones negras 
del Congo y Camerum; sin embargo los varones de Amir Abdallah 
presentaban mayores anchuras que las poblaciones de Wadi Haifa X 
y los Ashanti, no detectandose di ferenci as significativas con el 
resto de las series comparadas. Las mujeres muestran resultados 
analogos; menores anchuras que las de Gizéh, Mirgissa o Congo y 
mayores que las Ashanti y Kerma.
La altura Basi o—Bregma es una de las medidas que junto 
a la distancia Bregma-Por i on détermina la altura del craneo. 
En el présente caso se trata de una variable que muestra 
siempre di ferencias positivas, es decir, la altura del craneo, 
tanto en varones como en mujeres, es mayor en la poblacion 
estudi ada. Si n embargo no difiere del grupo C (WHC), Ashanti y
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Camerum, en ninguno de los sexos, ni con los varones de Sakkara 
y Naqada (NA).
La circunferencia horizontal del craneo de los varones 
de A. Abdallah es inferior a la de la serie de Mirgissa, 
mientras que no se detectan diferencias significativas ni con 
Gizéh ni con Sakkara. Con el resto de las poblaciones, 
especialmente con las melanodermas, las diferencias son siempre 
positivas. Sin embargo esta variable présenta una distribucion 
aslmétrica.
La capacidad craneana se calculé a partir de las rectas 
de regresiôn de Pearson (1926) y las medidas obtenidas se situan 
en el rango de la Euencefélia muy proximas a la Aristencefélia. 
La distribucién por sexos es la siguientei
Varones aristencéfalos 31 % y euencéfalos 69 %
Mujeres aristencéfalas 38 % y euencéfal as 62 %
Estos resultados muestran una capacidad media con 
tendencia a marcada y parecen logicos si se tiene en cuenta las 
grandes dimensiones craneanas tanto en el piano horizontal como 
en el vertical.
En relacion con los segmentes sagitaies de la poblacion 
de A. Abdallah es obvio seRalar que la participacion en la 
constitueion de la bôveda craneana puede representarse por el
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esquema P>F>0, es decir mayores dimensiones del parietal sobre 
el frontal y de este sobre el occipital, esquema que caracteriza 
logicamente a los craneos alargados y que par t i cular i z ando sobre 
la muestra por sexos ofrece resultados del 73 % en varones y
63 % en mujeres; mientras que la configuracion F>P>0 ocurre en 
el 24 y 37 % respectivamente.
En resumen, el neurocraneo de la serie estudiada 
se caracteriza por sus grandes dimensiones que afectan a todas 
las variables si se exceptua a la anchura maxima. Precisamente 
esta variable permite diferenciar, tanto en uno como en otro 
sexo, la présente poblacion de las egipcias dinasticas 
representadas por Gizéh, Sakkara y Mirgissa. La poblacion de A. 
Abdallah posee un gran désarroilo de la altura del craneo lo que 
la sépara de las poblaciones niléticas comparadas y una longitud 
de la base superior a la de la mayorfa de las series egipcias y 
negras. Su craneo es significativamente més alargado que el de 
las poblaciones melanodermas y que el de las mujeres de las po— 
blaciones dinasticas.
En general el estudio del neurocraneo demuestra menores 
diferencias con las poblaciones nubias y principalmente con las 
series de Wadi Haifa.
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III.4.2 MEDIDAS DEL SPLACNOCRANEO
La tabla 14 recoge los valores obtenidos en la pobla— 
cion analizada. Se han considerado 12 variables del esqueleto 
facial correspondientes a lOi individuos, 49 varones y 52 muje­
res.
Serie Masculine n m em ds V
LONG. DE LA CARA (M40) 44 99.01 0.63 4.19 4. 18
ANCH. BIZIGOMAT. (M45) 42 127.74 0.53 3.44 2.66
ALT. TOTAL CARA (M47) 21 114.76 1.54 7.04 5.99
ALT. SUPER. CARA (M48) 44 66.02 0.47 3.09 4.63
ANCH. ORBITARIA (MSI) 49 40.22 0.34 2.35 5.77
ALTURA ORBITARIA (M52) 49 32.25 0.24 1.69 5.17
ANCH. INTERORB. (M50) 49 21.22 0.38 2.64 12.29
ANCH. BIORBITAR. (M44) 46 95.65 0.52 3.51 3.63
ALTURA NASAL (M55) 49 49.56 0.44 3. 10 6.20
ANCHURA NASAL (M54) 49 25.36 0.28 1.99 7.77
LONG. PALADAR (M62) 39 46. 12 0.41 2.54 5.43
ANCHURA PALADAR (M63) 38 37.93 0.45 2.77 7.21
Serie Femenina n m em ds V
LONG. DE LA CARA (M40) 46 95.72 0.58 3.95 4.09
ANCH. BIZIGOMAT. (M45) 45 120.09 0.55 3.71 3.05
ALT. TOTAL CARA (M47) 25 106.14 1.83 9. 14 8.44
ALT. SUPER. CARA (M48) 50 64.49 0.51 3.58 5.50
ANCH. ORBITARIA (MSI) 51 38.74 0.25 1.77 4.54
ALTURA ORBITARIA (M32) 51 33.06 0.29 2.06 6. 18
ANCH. INTERORB. (M50) 49 20.71 0.30 2.12 10.13
ANCH. BIORBITAR. (M44) 49 92.22 0.36 2.52 2.70
ALTURA NASAL (M55) 52 47.44 0.38 2.76 5.77
ANCHURA NASAL (M54) 52 25.35 0.29 2.11 8.26
LONG. PALADAR (M62) 39 44.36 0.47 2.91 6.47
ANCHURA PALADAR (M63) 38 36.16 0.31 1.91 5.22
Tabla 14 s Parametros estadfsticos del splacnocraneo obtcmidos 
en la poblacién meroftica de Amir Abdallah.
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De las 12 comparaciones realizadas mediante el test de 
médias para deducir la existencia de dimorfismo sexual, lO 
variables lo confirman, mientras que tan solo 2 no muestran 
diferencias significativas. Se trata de la anchura interorbita­
ria y nasal (Tabla 15). Aparece una s6la medida del splacno— 
craneo con mayor valor medio en las mujeres, la altura de la ôi—  
bita; lo que induce a pensar en orbitas mas al tas en el sexo fe- 
menino.
Medidas del splacnocraneo RELACION
mdVmy
G. L. t o F P
LONG. DE LA CARA (M40) 1.034 88 3.83 <0.001
AhKH. BIZIGOMAT. (M45) 1.064 85 9.95 <0.001
ALT. TOTAL CARA (M47) 1.081 44 3.53 <0.01
ALT. SUPER. CARA (M48) 1.024 92 2.21 <0.05
ANCH. ORBITARIA (M51) 1.038 98 3.56 <0.001
ALTURA ORBITARIA (M52) 0.975 98 2.14 <0.05
ANCH. INTERORB. (M50) 1.025 96 1.04 n. s.
ANCH. BIORBITAR. (M44) 1.037 1,81 29.59 <0.001
ALTURA NASAL (M55) 1.045 99 3.63 <0.001
ANCHURA NASAL (M54) 1.000 99 0.03 n. s.
LONG. PALADAR (M62) 1.040 76 2.86 <0.01
ANCHURA PALADAR (M63) 1.049 75 9.93 <0.001
Tabla 15 : Valoracion estadistica del dimorfismo sexual del
splacnocraneo en la muestra estudiada.
Del mismo modo que se realizô para el neurocraneo se 
han comparado, atendiendo a algunas medidas del esqueleto facial 
(Tablas 16 y 17), diversas series con la poblacion estudi ada; el 
resultado en forma de diferencias tipificadas aparece en las 
tablas 18 y 19.
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Se ban efectuado 125 comparéeiones obteniendose 57 
diferencias significativas las cuales representan mas del 45 X y 
se reparten de siguiente modo: 32 son negatives y 25 positivas. 
La distend a Nasi o-Prost i o y la anchura nasal son las variables 
que presentan con mayor frecuencia menores dimensiones respecto 
de las series comparadas.
La longitud de la cara, distancia Basio-Prostio, es une 
de las medidas que interviene en la determinacion del avance del 
macizo facial. Los varones de A. Abdallah presentan une mayor 
longitud que los de Gizéh y Naqada en Egipto y que los de Soleb 
(50) o Kerma en Nubie, apreciandose también diferencias 
significatives con la muestra Hotentote (HO). En contraposicion 
se encuentran la serie nubia de Wadi Haifa X y los Ashanti que 
poseen mayores longitudes que la serie analizada.
Algo similar ocurre en el sexo femenino, todas las po- 
blaciones egipcias comparadas, junto con la colecciôn Kerma, 
presentan menores distendas Ba-Pr; mientras que las series ne— 
gras de los Ashanti y Camerun muestran valores significativamen- 
te mayores.
La anchura de la cara es la medida que présenta menores 
diferencias significatives entre el conjunto de las considéra— 
das. Los varones de Amir Abdallah poseen mayores valores que la 
poblaciôn Hotentote y que las series de la cuenca del Nilo re—
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presentadas por Naqada y merofticos de Batrawl. Sin embargo, las 
mujeres presentan valores mayores que la poblaciôn de Aksha y 
menores que la serie melanoderma del Camerun. En ambos sexos los 
valores son menores con respecto a la poblaciôn del Congo. Con 
el resto de las poblaciones no se aprecian diferencias signi — 
ficativas. No résulta ser, por consi gui ente, una variable que 
permita discriminar entre las diferentes poblaciones.
No ocurre asf con la altura de la cara determinada por 
la distancia Nasio-Prostio ya que son muy numerosas kas 
discrepancias y excepto para los Hotentotes en los varones y 
Ashanti en las mujeres siempre se presentan con un signo 
negativo, es decir, la serie de A. Abdallah posee una menor 
altura de la cara superior. Quiza lo müs interesante sea 
resaltar las grandes diferencias con respecto a las poblaciones 
del Delta y de Mirgissa, sobre todo en el sexo masculino, 
mientras que no existen con la serie congolesa en ninguno de los 
sexos.
Parece claro por tanto que las series egipcias 
presentan mayores distancias Na-Pr que Amir Abdallah, ésto 
induce a pensar en caras mas bajas al no apreciarse grandes 
diferencias en la anchura bizigomatica.
La altura nasal es inferior en la présente serie si se 
la compara con las poblaciones tfpicamente egipcias de Gizéh,
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Sakkara y Mirgissa aunque esta ultima solo difiera en el sexo
masculino. Solo dos series nubias tienen valores inferlores a 
los de la muestra estudiada, se trata de Aksha y Wadi Haifa X
aunque ésta ultima solo lo hace en los varones. En el sexo
f emenino siempre se detectan diferencias signif icati vas con l,as
poblaciones negras y son éstas las que poseen menores medidas, 
mientras que en los varones no se aprecian diferencias si se 
exceptua a los Hotentotes. Parece claro, al menos en las 
mujeres, que la altura nasal de la presente serie esté 
comprendida entre los valores obtenidos en las series dinasticas 
egipcias y los correspondientes a las poblaciones negras 
comparadas, mientras que para los varones no se detectan 
diferencias con estas ultimas.
La siguiente variable comparada es la anchura nasal. En 
los varones la tendencia aparente de las comparaciones muestra 
diferencias significativas con las series melanodermas y de la 
Baja Nubia, las cuales poseen mayores dimensiones que la serie 
analizada. Solo la poblaciôn de Gizéh présenta una anchura nasal 
muy inferior en ambos sexos y las mujeres del grupo C también 
poseen una abertura piriforme més estrecha. En lo referente a 
las muestras négridas, es importante destacar que solo la serie 
femenina del Camerun difiere de la de Amir. Por consi gui ente 
para esta variable los varones se distinguen claramente de la 
poblaciôn negra, mientras que no ocurre asf para las mujeres.
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Las dimensiones orbitarias, altura y anchura, no han 
sido comparadas con todas 1 as poblaciones ya que existe la duda 
sobre la técnica utilizada para medir la anchura orbi tari a, 
pudiendo haberse empleado por algunos autores el Dacryon (VAGN 
NIELSEN, 1970) en lugar del Maxi1 ofrontal como se realizô en 
este caso.
De todos modos la altura orbitaria es inferior en la 
présente serie si se la compara con las poblaciones de Gizéh y 
Mirgissa (t= 1.95 + g.1. 935; y t= 3.19 ++ g.l. 239; respectiva- 
mente).
En lo que respecta a la anchura se detectan igualmente 
diferencias muy marcadas con las series anteriores (t= 2.33 +
g.l. 935; y t= 3.67 +++ g.l. 237) ya que ambas muestran grandes 
dimensiones respecto a los individuos de Amir Abdallah cuya 
cavidad orbitari a es mas pequeRa.
En el mismo sentido se distinguen las mujeres; ambas 
dimensiones son inferiores a las de la serie de Gizéh (t- 3.22
++ g.l. 636; t= 2.29 + g.l. 639) mi entras que con Mirgissa s61o 
se detectan diferencias con respecto a la anchura (t= 4.95 +++
g.l. 169; t= 0.76 n.s. g.l. 170).
Las dimensiones de la bôveda palatina estan contituidas 
por la longitud y anchura del paladar. Con respecto a la primera 
los varones presentan valores casi idénticos a los de la 
poblaciôn de Mirgi ssa (AA = 46.12 10.41; Ml = 46.2 1 0.23), pero
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substancialmente inferiores a los de Aksha (Ak = 48.8 î 0.46; t= 
4.38 +++), Wadi Haifa C (WHC = 47.8611.16; t= 2.60 ++) y Wadi
Haifa Meroftico <WH1 = 48.371 0.62; t= 3.18 ++). Tampoco existen 
diferencias significativas entre A. Abdallah y Mirgissa para la 
anchura del paladar (AA = 37.93î 0.45; MI = 39.3 1 0.18) y si se 
presentan con Aksha (Ak = 39.6 0.37; t= 2.80 ++), Wadi Haifa C
(WHC = 35.56 t 0.60; t= 3.21 ++) y Wadi Haifa Meroftico (WHM = 
36.50 î 0.40; t= 2.24 +).
En las mujeres la longitud del paladar es siempre 
inferior a la del resto de las series comparadas con excepciôn 
de la de Mirgissa (AA =» 44.3610.47; MI = 43.8 1 0.24) y aunque no 
existen diferencias significativas ni con ésta ni con la 
poblaciôn de Aksha (Ak * 44.6 i 0.54) si se obtienen con respecto 
a las series de Wadi Haifa (WHC =* 46.40 1 0.43; t= 3.21 ++ y WHM 
* 46.31 1 0.57; t= 2.69 +). Resultados diferentes ofrece la
anchura del paladar ya que Amir Abdallah (AA = 36.16 1 0.31)
présenta valores medios superlores a todas las series estudiadas 
por VAGN NIELSEN (1970) (WHC = 34.010.47; t= 3.87 +++ y UWM = 
35.30 1 0.32; t= 1.94 n.s) e inferiores a las de Aksha (Ak = 39.2 
10.51; t= 5.37 +++) y Mirgissa (MI = 37.9 1 0.26; t= 1.61 n.s.).
Asf pues, el paladar de la serie analizada es general- 
mente mas corto que el del resto de las poblaciones comparadas, 
a excepciôn de la serie de Mirgissa que no difiere en ninguno de 
los dos sexos y mas ancho que el que poseen las poblaciones 
nubias de Wadi Haifa, por lo que frente a éstas debe suponerse
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un paladar mas ancho en su conjunto. Con respecto a la poblacion 
de Aksha la anchura es siempre inferior en ambos sexos, pero 
mientras que en los varones se apreci a una menor longitud, en 
1 as mujeres no se detectan diferencias importantes.
En resumen, lO de las 12 variables analizadas muestran 
un marcado dimorfismo sexual.
La altura de la cara superior es una de las variables 
que mejor caracteriza la poblaciôn de A. Abdallah. Es siempre 
inferior a la observada en las series del Delta, aproximandose 
mas a las melanodermas. Lo mismo ocurre con la altura nasal 
fuertemente correlacionada con la anterior.
Con respecto a la anchura nasal se aprecia un cierto 
gradiente segun el cual aumenta desde Gizéh hasta 1 as pobla- 
ciones melanodermas. Amir Abdallah posee una anchura nasal supe­
rior a las muestras dinasticas de Gizéh e inferior a las se­
ries negras, sobre todo en el sexo masculine.
El mismo resultado se obtiene para la longitud de la 
cara, mi entras que la anchura bizigomatica no permite, por si 
soi a, caracterizar la présente muestra.
En conjunto el splacnocrâneo demuestra una cierta 
influencia negroide si se compara con la serie de Gizéh, 
influencia que parece mas marcada en el elemento femenino.
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111.4.3 MEDIDAS DE LA MANDIBULA
La tabla 20 recoge los valores medios obtenidos en la 
présente serie. Se consideraron 7 variables mandibulares corres­
pondientes a 108 individuos, 56 varones y 52 mujeres.
Serie Masculina n m em ds
i
V
ANCH. BICONDILEA (M65) 42 114.03 0.81 5.27 4.56
ANCH. BIGONIACA (M66) 46 92.91 0.88 5.97 6.36
ALTURA SINFISIS (M69) 40 32.14 0.55 3.46 10.75
ALTURA RAMA <M70) 51 57.29 0.69 4.90 8.48
ANCH. RAMA (M71) 56 33.09 0.40 3.01 9.01
ANGULO MANDIB. (M79) 50 124.49 0.95 6.71 5.33
LONG. MANDIB. (M68) 49 108.42 0.73 5. 10 4.65
Serie Femenina n m em ds V
ANCH. BICONDILEA (M65) 41 106.55 0.75 4.79 4.44
ANCH. BIGONIACA (M66) 43 86.85 0.68 4.47 5.09
ALTURA SINFISIS (M69) 31 29.51 0.40 2.22 7.52
ALTURA RAMA (M70) 51 54.63 0.59 4.24 7.68
ANCH. RAMA (M71) 52 32.83 0.37 2.65 7.99
ANGULO MANDIB. (M79) 52 125.54 0.78 5. 63 4.44
LONG. MANDIB. (M68) 51 104.12 0.61 4.32 4.11
Tabla 20 i Parametros estadfsticos mandibulares obtenidos en 
la poblaciôn meroftica de Amir Abdallah.
Las mandfbulas demuestran un dimorfismo sexual acusado 
para todas las variables excepto la anchura de la rama y el an- 
gulo mandibular que no difieren significativamente. Entre las 
variables con diferencias mas fuertemente marcadas cabe seAalar 
la altura de la sfnfisis, anchura bicondilea, bigonfaca y la
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longitud mandibular (Tabla 21).
Medidas mandibulares RELACION 
mdVmç
G. L. t P
AIÆH. BICONDILEA (M65) 1.070 81 6.77 <0.001
ANCH. BIGONIACA (M66) 1.070 87 5.39 <0.001
ALTURA SINFISIS (M69) 1.089 69 3.68 <0.001
ALTURA RAMA (M70) 1.049 lOO 2.94 <0.01
ANCH. RAMA (M71) 1.008 106 0.47 n.s.
ANGULO MANDIB. (M79) 0.992 lOO 0.86 n.s.
LONG. MANDIB. (M68) 1.041 98 4.55 <0.001
Tabla 21 : Valoraciôn estadfstica del dimorfismo sexual de la
mandfbula en la muestra estudiada.
En la tabla 22 se han representado las medidas man­
dibulares de 1 as series comparadas con la del présente estudio. 
Résulté imposible obtener toda la informacion necesaria para 
reali zar los calculos comparât i vos del mismo modo que para las 
medidas del crâneo; por ello se exponen aquf algunas de las 
comparaciones que, aun incomplètes, pueden ofrecer algun cono— 
ciffliento en cuanto a las semejanzas o diferencias de la serie de 
Amir Abdallah con otras pertenecientes al Valle del Ni 1o.
La anchura bicondflea de la présente serie puede ser 
considerada como estrecha tanto en uno como en otro sexo. En los 
varones no se apreci an diferencias significatives con las mues­
tras comparadas (Tabla 23), aunque presumiblemente si existan 
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serie. En el sexo femenino sf existen diferencias con Mirgissa, 
Aksha y Gizéh al poseer la serie analizada un menor valor medio.
La anchura bigonfaca, con una distribucion asimétrica 
en los varones, présenta valores perfectamente comparables a los 
observados en toda la cuenca del Nilo ya que no existen 
diferencias ni respecto a las series masculines ni femeninas.
La altura del cuerpo mandibular puede medirse en très 
zonas distintas: entre el segundo y tercer molar (altura molar); 
a nivel del orificio mentoniano entre los dos premolares (altura 
premolar); y a nivel de la sfnfisis mentoniana (altura de la 
sfnfisis). En el présente caso se eligiô ésta ultima.
Los valores medios de ambos sexos muestran grandes 
diferencias respecto de las series comparadas. La altura de la 
sfnfisis es siempre menor en Amir Abdallah si se exceptüa la 
pequeRa muestra de Soleb que posee idéntico valor y la serie de 
Gizéh que no difiere en ninguno de los sexos. En los varones la 
serie con un cuerpo mandibular mas elevado es Wadi Haifa 
Meroftico, con una muestra relativamente pequeRa, y en las muje— 
res el valor méximo aparece en la poblaciôn de Wadi Haifa X.
Dos son las medidas que permiten conocer la forma de la 
rama mandibular: la altura y la anchura de dicha rama.
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Los varones de Amir Abdallah posefan una altura de la 
rama comprendida entre los elevados valores de Gizéh, Mirgissa, 
Soleb o Kerma y los mas reducidos de Wadi Haifa Meroftico y X, 
no difiriendo de los promedios observados en Wadi Haifa C y 
Aksha. Las mujeres, con mayores valores que las series nubias de 
Wadi Haifa, no se diferencian de las series dinasticas de Gizéh 
o Mirgissa y tampoco difieren de las de Aksha.
La anchura de la rama mandibular no présenta grandes 
diferencias en los varones si se excluye el valor de Wadi Haifa 
C claramente mayor. No ocurre asf en el sexo femenino que posee 
siempre mayores anchuras que el resto de las series; los valores 
son comparables a los de Wadi Haifa C y X pero difieren signifi- 
cativamente de todos los demas.
La rama mandibular, de acuerdo con los resultados ante­
riores, puede suponerse mas robusta que la de 1 as series dinés- 
ticas ya que présenta, sobre todo en los varones, una menor al­
tura. Las mujeres de Amir Abdallah también difieren de las del 
Delta pero en ellas influye mâs la anchura de la rama.
El ângulo mandibular o goniaco mide la inclinacion de 
la rama mandibular respecto de la horizontal. Los varones pre­
sentan un angulo inferior al de la serie meroftica de Wadi Haifa 
(126.1 - 1.7B) y claramente superior al de Wadi Haifa C (119.2i 
1.40) y Gizéh (121.7 ^  0.40), pero no difiere del grupo X (124.2-
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1.07) y tampoco lo hace con Mirgissa (123.7 i 0.48).
En la serie femenina no se detectan diferencias aunque 
la poblaciôn del grupo C posee el menor ângulo mandibular de to— 
dos los comparados (124.0+ 0.96), Wadi Haifa Meroftico y grupo X 
(127.2î 1.2), Mirgissa (125.9 ± 0.46) y Gizéh (126.8 ± 0.51).
Por ultimo, la longitud mandibular es elevada en ambos 
sexos sobre todo si se compara con Gizéh o Aksha y no difiere de 
los valores obtenidos en Mirgissa.
Resumiendo los resultados anteriores, puede afirmarse 
que la mandfbula de la serie analizada es estrecha si se la com­
para con la serie dinâstica de Gizéh; este hecho, junto a su ma­
yor longitud, permite diferenciaria claramente de los egipcios 
del Delta cuya mandfbula es, por consiguiente, mâs ancha y cor—  
ta.
Amir Abdallah posee una altura de la sfnfisis mucho mas 
reducida que las series nubias y ésto caracteriza claramente la 
présente serie.
La rama mandibular, fuerte respecto a las series dinas­
ticas, manifiesta un dimorfismo sexual que solo afecta a la al­
tura. Relativamente poco inclinada segun el valor del ângulo go- 
nfaco, présenta una marcada divergencia respecto del cuerpo 
mandibular con valores de 81.48 en los varones y de 81.51 en las
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mujeres, lo que represents un estrechamiento del maxilar infe­
rior a nivel de los gonios.
II1.4.4 INDICES DEL CRANEO Y MANDIBULA
Es por todos conocido que el valor de un fndice express 
una relacion entre dos medidas. En Antropologfa se express como 
una relacion porcentual y generalmente en el numerador se pré­
senta la menor de las medidas por lo que el valor obtenido suele 
ser inferior a 100.
En estas ifneas se estudian 22 fndices del crâneo y 
mandfbula, los ângulos const i tui dos por los triângulos Nasio- 
Prostio-Basio y Nasio-Bregma-Basio con sus correspondientes su­
perficies. Los resultados obtenidos se han representado en las 
Tablas 24a y 24b.
La comparaciôn mediante el test de médias indica la 
existencia de dimorfismo sexual para 12 de las 30 variables 
consi deradas (Tabla 25). Las mayores diferencias corresponden al 
fndice facial superior, orbitario y transverso crâneo-facial y 
como es lôgico a las superficies de los triângulos ya men- 
cionados. Posteriormente se podrâ comprobar que dicho dimorfismo 
se refiere no a di ferentes caracterfsticas tipolôgicas, sino mâs
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Serie Masculine n m em ds V
I. CEFALICO 48 72.20 0.33 2.32 3. 18
I. VERTICO LONGITUDINAL 46 73.58 0.39 2.63 3.53
I. VERTICO TRANSVERSAL 45 101.92 0.55 3.69 3.58
I. AURICULO LONGITUDIN. 49 67.68 0.36 2.48 3.63
1. AURICULO TRANSVERSAL 47 93.86 0.42 2.86 3.02
I. TRANSVERSO FRONTAL 48 86.64 0.48 3.31 3.78
I. T. FRONTO-PARIETAL 47 70.88 0.48 3.32 4.63
I. FRONTOSAGITAL 42 85.77 0.43 2.79 3.25
I. PARIET0SA6ITAL 42 87.77 0.26 1.72 1.96
I. OCCIPITOSAGITAL 42 83.51 0.45 2.95 3.53
I. FACIAL TOTAL 21 89.90 1. 17 5.35 5.81
I. FACIAL SUPERIOR 41 51.26 0.42 2.71 5.22
I. ORBITARIO 49 80.37 0.73 5. 13 6.32
I. NASAL 49 51.30 0.64 4.49 8.67
I. INTERORBITARIO 46 22.23 0.40 2.69 11.96
I. PALATINO 38 82.83 1. 18 7.26 8.65
I. T. CRANEO-FACIAL 41 95.63 0.48 3.07 3.17
I. FRONTOZIGOMATICO 42 74.24 0.60 3.87 5. 14
1. GONIOZIGOMATICO 33 73.38 0.82 4.69 6.30
I. GNATICO 44 96.38 0.66 4.40 4.51
I. DE LA RAMA MANDIB. 49 57.90 0.91 6.40 10.95
I. MANDIBULAR 41 94.62 0.96 6. 13 6.40
ANGULO ALVEOLAR < PR 44 74.24 0.61 4.03 5.43
ANGULO BASAL < BA 44 37.86 0.31 2.08 5.48
ANGULO NASAL < NA 44 67.90 0.56 3.82 5.62
SUPERFICIE NA-PR-BA 44 3119.55 29.60 196.38 6.29
ANGULO BR-NA-BA 44 78.86 0.52 3.42 4.34
ANGULO NA-BA-BR 44 53.64 0.47 3.09 5.76
ANGULO BA-BR-NA 44 47.56 0.31 2.08 4.38
SUPERFICIE NA-BR-BA 44 5652.22 54.42 361.01 6.39
Tabla 24a i Parametros estadfsticos de los fndices del crâneo y 
mandfbula de la poblaciôn meroftica de A. Abdallah.
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Serie Femenina n m em ds V
I. CEFALICO 49 73.25 0.43 3.03 4. lO
I. VERTICO LONGITUDINAL 49 72.91 0.35 2.46 3.34
I. VERTICO TRANSVERSAL 47 99.62 0.58 3.96 3.93
I. AURICULO LONGITUDIN. 50 67.57 0.29 2.08 3.05
1. AURICULO TRANSVERSAL 49 92.47 0.77 3.26 3.49
I. TRANSVERSO FRONTAL 51 85.23 0.53 3.82 4.44
I. T. FRONTO-PARIETAL 50 69.57 0.51 3.61 5.14
I. FRONTOSAGITAL 46 86.06 0.37 2.49 2.89
I. PARIETOSAGITAL 46 88.37 0.36 2.42 2.74
I. OCCIPITOSAGITAL 46 83. 17 0.34 2.31 2.78
I. FACIAL TOTAL 24 88.60 1.62 7.93 8.76
I. FACIAL SUPERIOR 45 53.74 0.42 2.84 5.23
I. ORBITARIO 50 85.87 0.79 5.62 6.48
I. NASAL 51 53.72 0.73 5.21 9.61
I. INTERORBITARIO 49 22.42 0.31 2. 15 9.48
I. PALATINO 38 81.88 1.04 6.41 7.73
I. T. CRANEO-FACIAL 44 91.07 0.46 3.04 3.30
I. FRONTOZIGOMATICO 45 76.28 0.54 3.65 4.73
I. GONIOZIGOMATICO 36 72.92 0.58 3.48 4.71
I. GNATICO 46 97.68 0.50 3.38 3.43
1. DE LA RAMA MANDIB. 51 60.45 0.93 6.67 10.93
I. MANDIBULAR 41 97.85 0.85 5.48 5.53
ANGULO ALVEOLAR < PR 46 72.54 0.45 3.04 4.20
ANGULO BASAL < BA 46 38.81 0.30 2.04 5.26
ANGULO NASAL < NA 46 68.64 0.45 3.08 4.48
SUPERFICIE NA-PR-BA 46 2939.08 31.68 214.88 7.23
ANGULO BR-NA-BA 44 78.39 0.41 2.74 3.50
ANGULO NA-BA-BR 44 54.48 0.39 2.58 4.74
ANGULO BA-BR-NA 44 47.12 0.28 1.84 3.91
SUPERFICIE NA-BR-BA 44 5190.94 38.59 256.01 4.88
Tabla 24b : Parâmetros estadfsticos de los fndices del crâneo y 
mandfbula de la poblaciôn meroftica de A. Abdallah.
Ill




G.L. t o F P
I. CEFALICO 0.986 95 1.91 n ■ S •
I. VERTICO LONGITUDINAL 1.009 93 1.29 n.s.
I. VERTICO TRANSVERSAL 1.023 90 2.88 <0.01
I. AURICULO LONGITUDIN. 1.002 96 0.24 n.s.
I. AURICULO TRANSVERSAL 1.015 94 2.21 <0.05
I. TRANSVERSO FRONTAL 1.016 97 1.96 n.s.
I. T. FRONTO-PARIETAL 1.019 95 1.86 n.s.
I. FRONTOSAGITAL 0.997 86 0.46 n.s.
I. PARIETOSAGITAL 0.993 86 1.33 n.s.
I. OCCIPITOSAGITAL 1.004 86 0.60 n.s.
I. FACIAL TOTAL 1.015 43 0.64 n. s.
I. FACIAL SUPERIOR 0.954 84 4. 13 <0.001
I. ORBITARIO 0.936 97 5.08 <0.001
I. NASAL 0.955 98 2.47 <0.01
I. INTERORBITARIO 0.991 93 0.38 n.s#
I. PALATINO 1.012 74 0.61 n# s.
I. T. CRANEO-FACIAL 1.050 83 6.88 <0.001
I. FRONTOZIGOMATICO 0.973 85 2.53 <0.01
I. GONIOZIGOMATICO 1.006 67 0.46 n.s.
I. GNATICO 0.984 89 1.54 n.s.
I. DE LA RAMA MANDIB. 0.958 98 1.95 n.s.
I. MANDIBULAR 0.967 80 2.51 <0.05
ANGULO ALVEOLAR < PR 1.023 88 2.26 <0.05
ANGULO BASAL < BA 0.975 88 2. 18 <0.05
ANGULO NASAL < NA 0.989 88 1.02 n.s.
SUPERFICIE NA-PR-BA 1.060 88 4. 15 <0.001
ANGULO BR-NA-BA 1.006 86 0.72 n.s.
ANGULO NA-BA-BR 0.985 86 1.40 n.s.
ANGULO BA-BR-NA 1.009 86 1.06 n.s.
SUPERFICIE NA-BR-BA 1.089 1,77 47.80 <0.001
Tabla 25 : Valoracion estadistica del dimorfismo sexual de los 
fndices del crâneo y mandfbula de Amir Abdallah.
#
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bien, a mayores o menores valores numericos.
El fndice ce-fâlico es uno de los mâs empleados en las 
clasificaciones raciales de las poblaciones, sobre todo en sus 
1fmites extremes, doli cocef âli a y braquicefâlia. En la presents 
serie ambos sexos aparecen como claramente dolicocrâneos, si 
bien con una distribucion 1igeramente distinta debido al mayor 
numéro de crâneos meso y braquicefalos en las mujeres (Tabla 26)
Hi per—  
dolicocrâneo Dolicocrâneo Mesocrâneo Braquicrâneo
x-69.9 70-74.9 75-79.9 80-84.9
VARONES 18.75 70.83 10.42 ■
MUJERES 14.29 55. 10 28.57 2.04
Tabla 26 : Distribucion porcentual del fndice cefâlico en 
A. Abdallah.
También como dolicocrâneas pueden clasificarse todas 
las series nubias estudiadas en Wadi Haifa por VAGN NIELSEN 
(1970) asf como las poblaciones de Aksha (CHAULA, 1966) y Kerma 
((30LLETT, 1933), mi entras que la serie egipcia de Gizéh (PEARSON 
y DAVIN, 1924) aparece como claramente mesocrânea. La poblaciôn 
de Mirgissa (BILLY, 1986) posee una distribucion diferente segun 
el sexo, el valor en los varones se encuentra en el 1fmite su­
perior de la dolicocrânia y el de las mujeres en el inferior de 
la mesocrânia.
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Résulta évidente, si se considéra lo anterior, que en 
el Delta aparecen individuos de craneo significativamente mâs 
ancho que en Nubia cuyos pobladores estân caracterizados por 
crâneos muy alargados.
Dos son las posibles medidas empleadas para valorar la 
altura del crâneo, la distancia Bas i o-Bregma y la Porio-Bregma) 
la relacion de las mismas con la longitud maxima define los 
fndices vertico longitudinal y aurfculo longitudinal respec— 
tivamente. En lo que se refiere al primero ambos sexos aparecen 
como claramente ortocrâneos, es decir, en la categorfa de crâ­
neos medianamente altos respecto a la longitud, no difiriendo de 
las series niloticas comparadas. La distribucion por sexos se ha 
representado en la siguiente tabla y en ella puede observerse 
que las clases extrémas no se encuentran distribuidas del mismo 
modo en varones y en mujeres, ya que los primeros poseen un 
mayor numéro de individuos hipsicrâneos.
Camecrâneo Ortocrâneo Hipsicrâneo
Basio-Bregma x-69.9 70-74.9 75-x
VARONES 6.52 58.70 34.78
MUJERES 10.20 69.39 20.41
Porio-Bregma x-57.9 58-62.9 63—x
VARONES —  2.08 97.92
MUJERES —  2.00 98.00
Tabla 27 i Distribucion porcentual del fndice vértico longitu­
dinal y aurfculo longitudinal en A. Abdallah.
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Para el indice auriculo longitudinal ambos sexos son 
hipsicrâneos lo que ofrece una idea de crâneos altos, con una 
distribucion especialmente semejante tanto en varones como en 
mujeres, alcanzando hasta el 98 % y no existiendo en ninguno de 
los casos crâneos bajos. La poblaciôn de Amir Abdallah difiere 
para este fndice de la serie de Mirgissa, puesto que ésta 
aparece como ortocrânea y tan sôlo presentan crâneos altos entre 
el 25 al 30 % de los individuos.
El fndice vertico transversal relaciona la anchura y la 
altura del crâneo. En la presents serie tanto los varones como 
las mujeres pueden describirse como acrocrâneos. Existe, a pesar 
de ello, un claro dimorfismo sexual con un valor medio 
claramente superior en los varones debido a la preponderancia 
de la acrocrânea con respecto a la metriocrânea, ya que las 








VAROIÆS —  — 17.78 82.22
MUJERES — 40.43 59.57
Pori o-Bregma x-79.9 80-85.9 86-x
VARONES — — 100.00
MUJERES — 2.04 97.96
Tabla 28 : Distribuciôn porcentual del fndice vértico trans­
versal y aurfculo transversal en A. Abdallah.
115
Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 
otras poblaciones nubias, puede observarse que todas las series 
masculines de Wadi Haifa y Aksha son también acrocrâneas; la 
ônica poblaciôn que difiere de las anteriores, y por consi- 
guiente de Amir Abdallah es la de Mirgissa que se clasifica como 
metriocrânea, aunque en el 1fmite superior. Mayor es la varia— 
bilidad detectada al comparar las series femeninas; la mayorfa 
se encuentran en el 1fmite acro-metriocrânea con la excepciôn de 
la serie de Mirgissa claramente metriocrânea.
Como sucediera para el fndice aurfculo longitudinal el 
aurfculo transversal muestra valores muy homogéneos. En ambos 
sexos casi el lOO 7. de los individuos son acrocrâneos.
El fndice transverso frontal expresa el ensanchamiento 
de la frente en la region estefânica representando el aspecto 
divergente o paraielo de las crestas temporales. Ambos sexos 
pueden clasificarse en la categorfa de frente o crestas 
medi anamente divergentes o intermedias, con una distribuciôn del 
98 % en los varones y 92 % en las mujeres. En ningun caso se 
obtienen valores del fndice que expresen frente o crestas 
paraielas. La serie de Mirgissa que présenta hasta el 85 % de
los su jetos enclavados en esta misma categorfa tiene sin embargo 
un fndice inferior.
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Ambos sexos pueden describirse como eurimetopes con 
respecto al fndice transverso fronto-parietal. Esto dénota una 
tendencia a frentes anchas respecto de la anchura mâxima del 
craneo. La distribucion porcentual por sexos aparece en la 
siguiente tabla.
Estenometope lie t r i orne t op e Eurimetope
X — 65.9 66—60.9 69-x
VARONES 6.38 14.89 78.72
MUJERES 16.00 20.00 64.00
Tabla 29 : Distribucion porcentual del fndice transverso
fronto-parietal en la poblacidh analizada.
Con la excepcidn de Mirgissa que es claramente 
metriometope en ambos sexos, todas las series nubias considera- 
das pertenecen a la misma categoria que la poblacion de Amir 
Abdallah de la que no difieren.
La relacion entre la anchura bizigomatica y la anchura 
mâxima del crâneo define el fndice transverso crâneo-faci al. 
Este fndice en la poblacion analizada expresa fenozigia, clara­
mente mâs marcada en la serie masculina, a pesar de que desde un 
punto de vista meramente descriptive solo el 60 % de los in-
dividuos puedan clasificarse como taies. La explicacioh de este 
hecho serfa el relativamente pequeRo désarroilo de la anchura 
mâxima del crâneo.
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La serie masculins de Aksha muestra valores absolu- 
tamente comparables a la de A. Abdallah y si bien las mujeres 
tienen un promedio algo inferior no difieren significativamente. 
No ocurre asf respecto a la poblaciôn de Mirgissa ya que su fn­
dice implies criptozigia.
El fndice facial total, asf como el facial superior
determinan en sus clasificaciones a la presents serie como
mesoprosopa y mesena en ambos sexos. Para el primero de los in­
dices en los varones se aprecia una tendencia hacia la 
leptoprosopia, de hecho el valor medio se encuentra en el 1 faite 
de la categoria, pero hay que tener en cuenta que su distribu— 
cion es asimétrica (ver normalidad de la muestra). Todas las 
series masculines nubias son mesoprosopas y lo mismo ocurre para 
las femeninas con excepciôn de Mirgissa y Wadi Haifa C que 
aparecen como leptoprosopas.
Como se seRalaba anter i ormente el fndice facial supe­
rior indica caras medianamente altas o mesenas. Existe un claro 
dimorfismo sexual ya que los varones tienden a presentar caras 
mas bajas que las mujeres. Este mismo resultado se detects en
las series de Wadi Haifa, Aksha y Mirgissa en donde las mujeres
poseen generalmente una cars relativamente mâs alta o estrecha 
que los varones. Sin embargo, s6lo la serie de Mirgissa aparece 
como leptena en ambos sexos, mientras que el resto de las series 
son todas mesenas.
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La distribucion de la muestra por sexos representada en 
la siguiente tabla permite comprobar la existencia de individuos 
eurienos en la muestra masculina, asf como de un componente 







VARONES 26.83 70.73 2.44 —
MUJERES 6.67 62.22 28.89 2.22
Tabla 30 : Distribucion porcentual del fndice facial superior
en la pobiacion analizada.
La cavidad orbitaria es mas baja y rectangular en los




VARONES 16.33 69.39 14.27
MUJERES 6.00 38.00 56.00
Tabla 31 s Distribucion porcentual del fndice orbitario en 
la poblaciôn de Amir Abdallah.
Los porcentajes demuestran la tendencia ya seAalada 
y evidencian las diferentes categorfas en las que pueden 
clasificarse uno y otro sexo. Los varones son claramente meso- 
concos, mientras que las mujeres poseen un fndice orbitario me­
dio en el ifmite inferior de la hi psi conqui a.
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Comparar este fndice con el obtenido para las series de 
Wadi Haifa es diffcil. VAGN NIELSEN (1970) obtuvo las anchuras 
orbitarias a partir del Dacryon mientras que en el présente caso 
se considère el Maxilo-Frontal. Teniendo en cuenta lo anterior a 
la hora de establecer las comparaciones, es posible afirmar que 
las series masculines de Wadi Haifa son todas ellas mesoconcas 
mientras que solo las mujeres del periodo meroftico (WHM) 
aparecen como hipsiconcas. En Aksha y Mirgissa ambos sexos 
demuestran ser mesoconcos con valores siempre inferiores a los 
obtenidos en Amir Abdallah, los cuales no se alejan mucho de los 
observados en la serie Kerma de COLLETT (1933).
La relacion entre la anchura de la abertura piriforme y 
la altura de la narfz détermina el fndice nasal, el cual résulta 
ser camerrino en ambos sexos. En los varones esta situado en el 
ifmite infer)ior y como demuestra la siguiente tabla se dis- 
tribuye de forma totalmente distinta al observado en las muje— 
res. Es cl ara la existencia de hasta un 22 % de individuos lep- 
torrinos, fracciôn significativamente mayor a la existente en la 
serie femenina que solo alcanza el 8 %. En las mujeres se apre— 
cia una tendencia a formas nasales anchas superior a la de los 
varones.
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Leptorrlno Mesorrino Camerrino Hip^camerrino 
43-46.9 47-50.9 51-57.9 58-x
VARONES 22.45 30.61 40.82 6.12
MUJERES 7.84 25.49 47-06 19.61
Tabla 32 s Distribucion porcentual del fndice nasal en Amir 
Abdallah.
Todas las series masculines y femeninas de Wadi Haifa, 
Aksha y Kerma poseen valores semejantes a los de Amir Abdallah y 
son descri tas como camerrinas; la serie masculina de Mirgissa 
aparece como mesorrina mientras que las mujeres son mayoritarla­
mente camerrinas.
Las series masculina y femenina de Amir Abdallah 
presentan un paladar mesostafilino. A pesar de no existir un 
dimorfismo sexual para este fndice, las mujeres presentan una 
tendencia hacia paladares mâs estechos (Tabla 33), fendmeno es- 
perado teniendo en cuenta el claro dimorfismo detectado en las 
medidas absolutas.
Leptostafi1ino Mesostaf i1i no Braquistafilino
x-79.9 80-84.9 85-x
VARONES 28.95 31.58 39.47
MUJERES 44.74 31.58 23.68
Tabla 33 t Distribucion porcentual del fndice pal atino 
la poblacidn de Amir Abdallah.
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Las distintas series culturales de Wadi Haifa poseen 
todas un paladar estrecho por lo que se diferencian de la del 
presente anâlisis. Sôlo los varones de Mirgissa y Aksha se 
encuentran clasificados en la misma categorfa que la pobiacion 
de Amir Abdallah; mientras que las series femeninas de estas 
poblaciones poseen un paladar significativamente mas ancho que 
1 a que aquf nos ocupa.'
El fndice gnatico de FLOWER permite valorar el avance 
del macizo facial sin necesidad de orienter especialmente el 
craneo; es por ello por lo que numerosos autores, aun existiendo 
otros metodos (BONJEAN, 1984), emplean éste para valorar el gra- 
do de prognatfsmo de una muestra.
El valor del fndice en la poblacion estudiada expresa 
ortognatfsmo, en el ifmite con el mesognatfsmo, tanto en uno 
como en otro sexo. La distribucion porcentual tambiân indica 
este hecho y se trata por tanto de una poblacion con un perfil 
maxi 1ar nada o poco saliente ya que solo algo mas del 6 % de los 
individuos poseen un prognatfsmo muy marcado. La region alveolar 
prognata, desde el punto de vista descriptive (61 % en varones y 





VARONES 59.09 34.09 6.82
MUJERES 52. 17 41.30 6.52
Tabla 34 s Distribucion porcentual del fndice gnâtico de FLOWER 
en la poblacion de Amir Abdallah.
La serie de Gizëh con un fndice inferior a 94 résulta 
ser claramente menos prognata que Amir Abdallah. Los valores ob­
teni dos en Mirgissa no difieren, en lo substancial, de los de la 
présente serie si bien el numéro de individuos ortognatos résul­
ta ser mas numeroso. Tampoco lo hace la serie femenina de Aksha 
aunque la masculina, con un valor de 98.3, résulta tener un 
max i1ar algo mâs prognato que la poblacion de Amir Abdallah.
Los ângulos alveolar, basal y nasal définidos por el 
triângulo formado por los puntos Nasio, Prostio y Basio fueron 
calculados por trigonometrfa. Con un claro dimorfismo sexual, el 
ângulo alveolar es mayor en los varones que aparecen como 
ortognatos, mientras que las mujeres se clasifican en la cate­
gor fa del mesognatismo de RIVET. La serie masculina de A. 
Abdallah présenta un valor medio superior al de todas las series 
de Wadi Haifa en donde también es la serie meroftica la que 
posee un ângulo alveolar mas grande (72.3). Lo mismo ocurre con 
respecto a la serie femenina.
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El ângulo nasal utllizado por Mme LESCHI (BONJEAN, 
1984) para valorar el prognatfsmo total es el método seguido 
también por VAGN NIELSEN (1970) en Wadi Haifa. Cuanto mayor sea 
este ângulo mayor serâ el prognatfsmo.
La serie masculina aquf analizada présenta un ângulo 
nasal inferior al de Wadi Haifa X pero no difiere de los valores 
obtenidos en Wadi Haifa C y Meroftico. En lo concern!ente a las 
mujeres la serie de A. Abdallah posee un ângulo inferior al de 
Wadi Haifa X que présenta un valor de 70.5. Respecto a Wadi 
Haifa C y Meroftico, a pesar de que el primero posee un ângulo 
1igeramente mayor que el aquf obtenido y que para el segundo 
ocurre todo lo contraria, no se detectan diferencias significa­
ti vas.
El ângulo basai también présenta un marcado dimorfismo 
sexual como ya se seRal6 anteriormente. El valor medio obtenido 
es mayor en el sexo femenino. La serie masculina posee un ângulo 
inferior al de todos los grupos culturales de Wadi Haifa y sobre 
todo al del grupo C (40.1). Lo mismo ocurre para la serie 
femenina si se exceptua el grupo X con el que no se detectan 
diferencias significativas (38.9).
Finalmente, en relacion con el triângulo a partir del 
cual se obtuvieron los ângulos ya comentados, se calculé la su­
perficie tanto en uno como en otro sexo. Como cabfa esperar y 
dado el mayor désarroilo de las dimensiones absolutas en los 
varones, la superficie del triângulo Na-Pi— Ba es significativa—
124
mente mayor en la serie masculina. Poco mâs puede aportarse en 
cuanto a esta variable ya que no existen datos pub1icados para 
las poblaciones que se comparan a lo largo de este capftulo.
Por las mismas razones tampoco pueden emplearse con fi­
nes de comparacién los ângulos determinados por el triângulo 
Na-Br— Ba. SeRalar aquf la no existencia de diferencias signifi­
catives entre los dos sexos en Amir Abdallah aunque sf se pre­
sent an en cuanto a la superficie incluida en dicho triângulo.
Dos son los fndices analizados en la mandfbula; el 
fndice de la rama y el mandibular. El primero indica su anchura 
relative y el valor medio en la mujer suele ser superior al del 
varon, ya que la primera présenta un cierto infantilisme para 
este carâcter. Asf ocurre en la poblaciôn estudiada aunque no se 
detecten diferencias significatives. Dentro de la clasificacion 
de razas humanas actueles el fndice de la rama obtenido puede 
considerarse como fuerte (OLIVIER, i960).
Con respecto a las series de Wadi Haifa cabe indicar 
que solo el grupo meroftico no difiere del aquf estudiado; en 
los grupos restantes sf que pueden observarse diferencias que 
indican una rama mandibular mas ancha y baja. Mirgissa sin em­
bargo posee una graci1idad mas acusada en ambas series (54.5 en 
los varones y 56.7 en la mujeres) y puede estimarse que la rama 
mandibular es mas al ta y estrecha.
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El fndice mandibular o-frece una vision objetiva de la
forma de la mandibule al relacionar la longitud mandibular con
la anchura bicondflea. El valor medio de ambos sexos se situa en 
plena dolicognatia por lo que puede decirse que la mandfbula es
estrecha o alargada; siéndolo en mayor grado en el sexo femeni­
no. La distribucién porcentual demuestra claramente lo ante­
rior (Tabla 35).
Braqui gnatos Mesognatos Dolicognatos
x-84.9 85-89.9 90-x
VARONES 4.88 19.51 75.61
MUJERES —  12.20 87.80
Tabla 35 s Distribucion porcentual del fndice mandibular en la 
poblacién de Amir Abdallah.
Todas las series nubias aparecen como dolicognatas si 
bien el fndice de las mujeres de Aksha (90.4) es muy bajo en 
comparacién con el resto de las poblaciones.
Tras la descripcion individual de los fndices mâs 
importantes considerados aquf, estas Ifneas intentan sintetizar 
las carateristicas esenciales observadas en Amir Abdallah.
En primer lugar debe resaltarse el dimorfismo sexual 
detectado que afecta fundamentalmente al fndice facial superior,
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orbitario y transverso crâneo—f acial, si bien, hay que recordar 
que las diferencias se producen en cuanto al mayor o menor valor 
medio y no a una distinta distribucién en las clasificaciones 
clâsicas de la Antropometrfa. Tan solo para el fndice orbitario 
parece claro que son las mujeres las que poseen una altura ma­
yor.
La serie analizada présenta una dolicocrânia marcada; 
la bôveda es medianamente alta y elevada en relacion a la longi­
tud y anchura, ya que se encuentra clasificada entre la 
orto-hipsi crâni a y la acrocrânia respecti vamente. La frente 
eurimetope, con un fndice fronto-sagital de 85.77 en los varones 
y 86.03 en las mujeres, posee unas crestas temporales mediana— 
mente divergentes; mientras que el occipital présenta una curva- 
tura relativamente marcada (83.51 en varones y 83.17 en mujeres) 
dentro de la curvooccipitalia définida por TOBIAS (1959).
La cara es mesoprosopa y mesena en ambos sexos, pero 
con una ligera tendencia hacia caras al go mâs bajas en los 
varones para el fndice facial superior. Las érbitas diferencian 
ambos sexos; los varones son mesoconcos y las mujeres hipsi­
concas. El fndice nasal, camerrino en promedio, demuestra una 
distribucion diferente; en los varones se détecta hasta un 22 %
de formas leptorrinas por lo que en las mujeres con solo el 8 %
se aprecian formas nasales mâs anchas. El paladar es mesostafi- 
1ino en ambos sexos. El avance del macizo facial es muy moderado 
en su conjunto puesto que el fndice gnâtico indica ortognatfsmo
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en los varones y escaso mesognatfsmo en las mujeres; sin embargo 
la region alveolar aparece como claramente prognata.
El max i1ar inferior es alargado o estrecho mientras que 
la rama, que posee un fndice fuerte, es ancha y baja.
III.4.5 ANALISIS MULTIVARIANTE
El procedi mi ento de separar las medidas absolutas del
crâneo en neurocrâneo y splacnocrâneo permite considérer el es—
tudio multivariante desde ese mismo ângulo. De ese modo se podfa 
analizar separadamente el esqueleto craneal y el facial para 
poster i ormente combinerlos y establecer si las analogfas o dife- 
rencias detectadas se debfan a una u otra zona del crâneo.
Las variables consi deradas en este apartado son las mis—
mas que las de los apartados II1.4.1 y 4.2 en donde se analiza—
ban carâcter por carâcter. Primero se consideran las relaciones 
en la muestra masculina, de la que se dispone de un mayor numéro 
de poblaciones a comparar, y tras ella se analiza la femenina.
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II:.4.5.1 SERIE MASCULINA
Los métodos multivariantes utilizados ya fueron 
comentados anteriormente. En la tabla 36 se présenta la matriz 
de distancias iniciales obtenida a partir de las cinco medidas 
del neurocrâneo. De ella se deduce que las poblaciones masculi— 
nas mâs semejantes a la aquf estudiada son las series Kerma y 
Wadi Haifa Meroftico, con distancias 1igeramente menores a 2, 
mientras que las mâs alejadas corresponden a los Hotentotes y 
Congoleses con valores préximos o superiores a 5. Entre dichos 
valores extremos se presentan el resto de las series y cabe des- 
tacar que la distancia entre A. Abdallah y las poblaciones del 
Delta es menor que la detectada entre la primera y las series 
negras, con excepciôn de los Ashanti.
Igualmente se aprecia una gran similitud entre Gizëh, 
Mirgissa y Sàkkara. La muestra Hotentote se diferencia claramen­
te de todas las series, la mâs semejante a ella résulta ser So- 
leb pero esta poblaciôn estâ constituida por un numéro muy redu— 
cido de individuos por lo que la relaciôn no parece demasiado 
fi able.
La agrupaciôn jerârquica résultante de la matriz de 
distancias para el neurocrâneo se represents en la figura 4. En 
ella se agrupan: Las series negras, excepto los Ashanti y
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Hotentotes; el Delta del Nilo junto con la serie de Mirgissa de 
la que no debe olvidarse su condicion de guarniciôn egipcia; y 
las poblaciones nubias a las que se unen las predinâsticas de 
Naqada y la serie negra Ashanti.
Amir Abdallah se agrupa con estas ultimas series nubias 
con un fndice de 2.44 quedando entre elles y la asociaciôn de 
Gizëh, Mirgissa y Sakkara cuya uniôn con el grupo anterior se 
establece a una mayor distancia (2.90). Es évidente que para el 
neurocrâneo A. Abdallah difiere mâs de las poblaciones negras 
representadas por Camerun y Congo que de las dinâsticas egipcias
El segundo método estadfstico empleado, el anâlisis de 
componentes principales, permite comprender mejor las razones de 
los agrupamientos anteriores. La tabla 37 recoge la varianza to­
tal explicada par cada componente y los vectores propios de las 
cinco variables consi deradas en el anâlisis.
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
VARIANZA EXPLICADA 46.4866% 25.5315% 22.2459%
VECTORES PROPIOS
LONG. MAXIMA (1) 0.5043 -0.4436 0.2767
LONG. BASE (S) 0.5480 -O.1226 -0.4025
ANCH. MAXIMA (S) O.1282 0.7534 0.4451
ALT. CRANEO (17) 0.2870 0.4572 -0.6578
CIRCUNFERENCIA (23) 0.5886 0.1073 0.3615
Tabla 37: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propios de las variables del neurocrâneo consi deradas
en el A.C.P. de las series masculinas.
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El primer factor explica cas! la mitad de la varianza 
de la muestra y estâ representado fundamentalmente por la longi­
tud mâxima, la longitud de la base y la circunferencia o perfmé­
tro horizontal del crâneo; vectores todos ellos con signo posi­
tive. El segundo componente, con el 25 % de la varianza explica­
da, estâ définido en la region negative por la longitud mâxima y 
la longitud de la base mientras que la altura Basio—Bregma posee 
signo positive. El tercer factor explica solo el 22 % de la va­
rianza total y su utilizaciôn permite discriminer las poblacio— 
nés mediants la altura Basio—Bregma cuyo coeficiente posee un 
signo negative.
Los dos primeros factores explican mâs del 70 % de la 
varianza total y permiten représenter la posiciôn bidimensional 
de 1 as diferentes series (Figura 5). Dado que todas las varia­
bles se encuentran en la regién positiva del primer componente, 
résulta obvio seRalar que las poblaciones con mayores promedios 
se localizan en esta zona de la figura. Asf las series del Del­
ta, Mirgissa y Amir Abdallah son las de mayores dimensiones, 
mientras que las poblaciones negras quedan al otro extremo y re­
present an por tanto los valores mâs pequeAos.
El segundo factor permite la discriminaciôn entre las 
series que presentan grandes anchuras del crâneo: Congo, Came—











anchura, b^sicamente las nubias y los Ashanti.
Las series melanodermas del Congo y Camerun se agrupan 
en el cuadrante superior izquierdo y se separan claramente del 
resto. Otra agrupaciôn clara la constituyen las poblaciones 
egipcias del Delta a las que se asocian Mirgissa y a mayor dis­
tancia Amir Abdallah. Esta ultima poblaciôn aparece en el 
cuadrante inferior derecho junto con las series de Wadi Haifa y 
Kerma. El resto de poblaciones, con excepciôn dé los Hotentotes, 
se agrupan estrechamente en el centro y cabe destacar entre 
ellas a los Ashanti cuya posiciôn relative se debe, al igual que 
para Naqada a su dolicocefalia.
La serie masculina de Amir Abdallah présenta grandes 
diferencias con las poblaciones melanodermas del Congo y Camerun 
cuyo neurocrôneo es mas corto, ancho y con menor longitud de la 
base. La semejanza con las poblaciones dinôsticas egipcias se 
establece como consecuenc i a de las grandes dimensiones obtenidas 
para las variables del primer componente principal, pero se di- 
ferencia de ellas par su menor anchura craneal y es precisamente 
ôsto lo que la aproxima a las series nubias que son también 
doli cocrôneas.
Las variables que môs diferencian a Amir Abdallah del 
resto de poblaciones son su mayor altura Basio—Bregma y Ion— 
gitud de la base del crôneo.
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Ambos métodoB multifactoriales indican asociaciones 
semejantes; siempre hay una clara separaciôn de las muestras 
masculinas nubias respecta de las poblaciones egipcias y de 
todas ellas con respecto a las series negras del Congo, Camerun 
o los Hotentotes.
La matriz de distancias iniciales obtenida mediante el 
cluster del splacnocrâneo aparece en la tabla 30 y se elaborô a 
partir de las cinco variables ya comentadas en el apartado ante­
rior. Los valores de dicha matriz indican una mayor similitud de 
A. Abdallah con las poblaciones nubias de Wadi Haifa (WHC y 
WHM), Soleb y Merofticos de Batrawi (distancias inferiores a 2), 
y esté més alejada de las series dinésticas del Delta que de las 
melanodermas. Esto induce a pensar en una relaciôn con el inte­
rior del continente africano; aunque como luego se veré (Figura 
6) son las poblaciones egipcias las que aparecen mâs prôximas.
Gizéh, Sakkara y Mirgissa continuan presentando peque- 
Aas distancias entre sf y ésta seré la razôn de su agrupamiento. 
La serie Hotentote, igual que sucedfa para el neurocréneo y de 
forma mâs clara, se aleja de todas las muestras.
La figura 6 recoge la representaciôn grâfica de la ma­
triz anterior. Las series nubias se agrupan entre sf y con los 
predinâsticos de Naqada con un fndice de 1.9. La poblaciôn Kerma
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que para el neurocrâneo se diferenciaba claramente de Mirgissa, 
al poseer un crâneo mâs estrecho, se asocia ahora con ella a pe­
sar de su menor altura de la cara. Dicha asociaciôn provoca el 
agrupami ento con las series de Sakkara y Gizéh y todas ellas lo 
hacen con las anteriores a una distancia de 2.4, inferior a la 
del tercer gran grupo que estâ formado por las series melanodei—  
mas de las que se separan los Hotentotes.
El anâlisis de componentes principales aplicado a estas 
variables demuestra la clara separaciôn entre las poblaciones 
negras y las egipcias. Tanto la varianza total explicada como 
los vectores propios se recogen en la tabla 39. Los dos pri­
meros componentes explican el 84 % de la variabilidad. El prime­
ro de ellos estâ définido por la anchura bizigomâtica, la altura 
superior de la cara y la altura nasal, variables todas ellas lo­
cal izadas en la regiôn negativa. El segundo componente queda dé­
fi ni do por la longitud de la cara, la anchura bizigomâtica y la 
anchura nasal. Por ultimo el tercer componente, cuya contribu- 
ciôn a la varianza total es inferior al 11%, représenta en la 
regiôn positiva a la longitud de la cara y en la negativa a la 
anchura bizigomâtica.
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LONG. CARA (40) -0.0988 0.6496 0.6154
ANCH. BIZIGOM. (45) -O.4593 0.3522 -0.6739
ALT. SUP. CARA (48) -0.5817 -0.0841 0.3572
ANCH. NASAL (54) 0.2226 0.6670 -0.1988
ALT. NASAL (55) —0.6256 -0.0457 -0.0053
Tabla 39* Varianza total explicada por cada factor y vectore* 
propios de las variables del splacnocrâneo considéra— 
das en el A.C.P. de las series masculinas.
Las series del Delta junto con Mirgissa y Kerma apare— 
cen en el cuadrante inferior izquierdo (Figura 7) y representan 
las poblaciones con mayores alturas nasales y de la cara; ésto 
explicarfa su agrupamiento en el cluster aunque como ya se indi- 
caba la poblaciôn Kerma posee un valor menor a la de Mirgissa.
Si se considéra el segundo componente se comprends la 
separaciôn de las poblaciones negras respecto de las anteriores; 
es évidents su mayor longitud de la cara y anchura nasal, la 
primera en relaciôn con el prognatismo y la segunda como clara 
medida que interviens en la forma de la narfz. Los Ashanti con 
un elevado porcentaje de hipef*platirrinos aparece como la serie 
melanoderma mâs alejada de todas.
Casi en posiciones centrales y entre ambos grupos se 
localizan las poblaciones nubias. Existe una mayor proximidad de 
las poblaciones de Wadi Haifa X y Aksha a las series negras. 
Este resultado estarfa de acuerdo con los datos aportados por 







1981 y CHAMLA, 19661.
Amir Abdallah ocupa una posici6n muy prdxima al resto 
de las series nubias y al igual que ocurriera con los valores de 
la matrix de distancias se aleja mas de las series din6sticas de 
Gizéh y Sakkara. Las raxones màs aparentes de dicha separaciôn 
son su menor altura de la cara y de la narfx, su mayor anchura 
nasal y longitud de la cara. La diferente asociaci6n de A. 
Abdallah segiln el distinto método empleado, cluster o A.C.P., 
con las poblaciones del Delta o con las poblaciones negras, po- 
drfa explicarse por el efecto provocado por la muestra Kerma que 
desplaxarfa el centroide en la direcciôn de Amir Abdallah origi— 
nando la representaci6n del cluster de la figura anterior. La 
realidad parece ser otra si se tiene en cuenta tanto la matrix 
de distancias iniciales coma el A.C.P., ya que en ese caso la 
poblacion anal ixada posee un splacnocrjineo m6s semejante al de 
las series melanodermas.
Al considerar al mismo tiempo neuro y splacnocraneo se 
analixan 10 variables distintas repartidas en igual ndmero en 
cada zona del cr^neo. La matrix de distancias iniciales (Tabla 
40) demuestra una mayor proximidad de los varones de Amir Abda­
llah con las poblaciones nubias en general y con la serie merof— 
tica de Wadi Haifa en particular. Resultado anitlogo, l6gicamen—
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te, ml obtenido para el neuro y splacnocr^neo por separado.
Los Ashanti aparecen como la muestra negra màs prdxima, 
incluso algo m^s que las series del Delta del Nilo. Estas ulti­
mas siguen presentando una gran asociacién entre sf, de tal modo 
que constituyen un grupo claramente identificable y en conjunto 
m^ Es proximo a Amir Abdallah que las series négridas.
La figura 8 représenta la agrupaciôn jer6rquica genera- 
da por la matrix de distancias. Amir Abdallah se encuentra aso- 
ciada con las poblaciones nubias, o mejor entren ellas y las se­
ries negras de los Ashanti y Camerun, diferenciandose de las se­
ries egipcias de Gixëh, flirgissa y Sakkara. Dicha representaci6n 
no estarfa de acuerdo con los valores iniciales de la matrix de 
distancias por lo que cabe suponer que los Ashanti son los res­
ponsables del agrupamiento anômalo.
El anâlisis de componentes principales viene a demos- 
trar un resultado anülogo. En la tabla 41 se resume la informa— 
ci6n necesaria para interpretar cada uno de los factores. Entre 
el primer y el segundo componente se explica el 69 X de la va- 
rianza total y mientras que para el primera, a excepcién de la 
anchura nasal, todas las variables poseen un vector propio 
positivo, para el segundo son mayoritarlamente negatives.
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LONG. MAXIMA (i) 0.2305 0.3859 0.4028
LONG. BASE (5> 0.3804 -O.1232 0.3816
ANCH. MAXIMA (8) 0.2001 0.0840 -0.6241
ALT. CRANED (17) 0.2786 -0.3642 -0.0727
CIRCnjNFERENCIA (23) 0.3991 0.2663 0.0361
LONG. CARA (40) 0.0472 -0.4502 0.4406
ANCH. BIZIGOM. (45) 0.2714 -0.4231 -0.3009
ALT. SUP. CARA (48) 0.4179 -0.0144 0.0197
ANCH. NASAL (54) -0.2477 -0.4850 0.0590
ALT. NASAL (55) 0.4619 -0.0904 -0.0867
Tabla 41: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propi os de las variables del crjineo consider adas en 
el A.C.P. de las series masculines.
Los resultados de este anâlisis (Figura 9) demuestran 
una évidente separaciân entre las poblaciones dini^sticas egip— 
cias y las melanodermas. Amir Abdallah se encuentra entre ambos 
grupos y se agrupa con las series nubias de Wadi Haifa y Kerma. 
Su posicion relative se debe bAsicamente a dos hechosx en primer 
lugar se aproxima a los Ashanti como consecuencia de que también 
poseen un cr6neo estrecho y alto, mientras que las series del 
Delta constan de individuos con un gran désarroilo de la anchura 
m&xima del craneo; en segundo lugar, tampoco existen diferencias 
significatives entre los Ashanti y Amir Abdallah respecto de la 
altura de la cara y de la narfz| variables con valores mucho 
mayores en las poblaciones din^sticas si se las compara con la
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muestra del presente estudio. Esta relativa semejanza es la 
responsable del agrupamiento en el cluster a pesar de las claras 
dlferencias respecto a la longitud de la cara y anchura nasal, 
con mayores dimensiones en la poblaciân negra y que se demuestra 
en el anilisis de componentes principales.
En resumen, el neurocrineo de los varones de Amir 
Abdallah es por sus dimensiones, y a pesar de su menor anchura y 
mayor altura, mis semejante al observado en las series dinisti- 
cas egipcias respecto del conjunto de las series negras, ya que 
éstas tienen ademis un crineo mucho mis corto y como consecuen- 
cia un menor perfmétro horizontal.
Sin embargo para el splacnocraneo la mayor longitud de 
la cara y anchura nasal, junto con una menor altura de la catrm y 
de la narfz, permiten asociar mas estrechamente Amir Abdallah 
con las poblaciones melanodermas.
Conocido lo anterior adn quedaba por investigar la 
relaciân de Amir Abdallah con poblaciones melanodermas situadas 
al Morte o Sur de la necropolis y proximas al mar Rojo. Para 
ello se uti1izaron los mismos métodos que hasta aquf; se han 
empleado 7 variables craneomitricas: longitud, anchura y altura 
del crineo; altura, anchura y longitud de la cara y anchura na­
sal .
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La eleccidn de dichas variables esta mediatizada por la 
informaciën publicada y para ello ha sido de gran utilidad el 
estudio realizado por BILLY en 1975 que recoge una gran cantidad 
de datos. Las poblaciones comparadas son* Jebel Moya (JM>, Ti­
gré (TI), Gai1a-Somalf (GS) y Kenia (KN), al Sur, y Wadi Quitna 
(WQ), en la Baja Nubia, al Morte. La serie de Wadi Quitna, que 
supuest amen t e posee un marcado componente negroide (STRCMJHAL, 
1973), tiene el interes de pertenecer al grupo X sucesor 
temporal del periodo meroftico.
La tabla 42 muestra la matriz de distancias iniciales. 
Los varones de Amir Abdallah dif1eren claramente de los 
individuos de Jebel Moya con un valor de 5.40, mientras que la 
poblacion mis pr6x i ma résulta ser Wadi Quitna y a continuacion 
el conjunto de las melanodermas, antes incluso que la dinéstica 
de Gizéh.
Entre las poblaciones recientes, la Gai1a-Somalf résul­
ta mucho més estrechamente relacionada que Tigré; ambas estén a 
una distancia menor que las series egipcias de Gizéh y Mirgissa 
o que las négridas de Kenia, Congo y Camerun.
La figura 10 represents la agrupacidn obtenIda mediante 
el cluster. A la derecha aparecen las poblaciones tfpicamente 
negras en donde se encuentran asociadas solo dos, Congo y 
Camerun. Gizéh y Mirgissa se unen como ya era de esperar y
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quedan separadas de las series nubias y etfopes. Las poblaciones 
nubias forman el nucleo central de la figura agrupandose con los 
Gal1a-Somalf y Tigré, que se asocian con el grupo C de Wadi 
Haifa y los predinésticos de Naqada respectivamente.
El anéli si s de componentes principales (Tabla 43) 
muestra que el primer componente explica el 34 % de la varianza 
total y esté constituido fundamentalmente por la anchura bizigo— 
mética, longitud de la cara y aqchura nasal como medidas del 
splacnocréneo y la longitud méxima como variable del neuro- 
créneo. El segundo componente esté formado por las anchuras y 
las alturas de créneo y cara. Entre ellos explican el 62 % de la 
varianza total, un valor no demasiado alto, pero como se aprecia 
en la Figura 11, lo suficiente para separar claramente unas 
poblaciones de otras.




LONG. MAXIMA (1) -0.3431 0.0698 0.6268
anc:h . m a x i m a (8) -O.0393 0.5542 -0.4069
ALT. CRANEO (17) 0.2638 0.5507 -0.0288
LONG. CARA (40) 0.4889 -0.1627 O.4579
ANCH. BIZIGOM. (45) 0.4535 0.3871 0.2250
ALT. SUP. CARA (48) -0.2004 0.4113 O.4203
ANCH. NASAL (54) 0.5712 -O. 1981 -0.0614
Tabla 43: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propios de las variables del créneo consideradas en 
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Jebel Moya, como sucediera con el cluster, aparece
totalmente alejada del resto de las series; dicha separacidn sc 
debe a las grandes dimensiones obtenidas para la altura del 
créneo y la anchura bizigomética; dos parémetros que diferencian 
claramente a esta poblaciôn. Un segundo grupo féciI de detectar 
es el formado por Gizéh y Mirgissa, ambas se asocian como
consecuencia de su peculiar désarroilo de la anchura del créneo 
y altura de la cara. Opuestas a ellas, y lôgicamente con mayor 
anchura nasal y longitud de la cara, se encuentran las 
poblaciones negras del Congo, Camerun y Kenia, que a su vez se 
diferencian entre si, de hecho lo hace la ultima, debido a su 
menor anchura y altura del craneo. Entre estos grupos se
localizan las series nubias, etfopes y los predinésticos de
Naqada. Tigré, Naqada y Kerma constitufan un agrupami ento en el 
cluster apareciendo aquf muy estrechamente relacionadas y 
relativamcmte pr6x i mas a los varones de Mirgissa, un dato que 
aunque sorprendente no difiere del detectado por BILLY (1975).
Amir Abdallah en una posicion casi central se encuentra 
entre las poblaciones tfpicamente nubias y muy relacionada con 
los GaiIa-Somalf.
La diagonal desde el cuadrante superior izquierdo hasta 
el inferior derecho parece définir un incremento de la influen- 
cia negra. La asociaciôn de la anchura nasal y longitud de la 
cara en el cuadrante inferior asf lo indican. Al considerar esta 
posibilidad se observa que la influencia negroide se acentua
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temporalmente desde Wadi Haifa C al periodo meroftico (AA, WHM y 
MB) y de este al grupo X (WHX, AK y WQ).
II 1.4.5.2 SERIE FEMENIIMA
El analisis multivariante aplicado en la serie femenina 
es basicamente el mismo que el utilizado para los varones. La 
tabla 44 recoge la matriz de distancias iniciales obtenida a 
partir de las cinco medidas del neurocréneo empleadas como 
método de comparacion.
Como ocurriera en la serie masculine se aprecian 
distancias con valores préximos a 2 que relacionan la présente 
serie con las femeninas de Wadi Haifa C y Meroftico. El resto de 
las poblaciones se encuentran més alejadas. Las mayores diferen­
cias aparecen con respecto a las mujeres de las series del Congo 
y Camerun^y son las Ashanti, entre las poblaciones tfpicamente 
negras, las que parecen més proximas.
Mirgissa y Gizéh muestran, al igual que en los varones.
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una gran simi 1itud, superada, tan s6lo, por la asociaci6n entre 
Kerma y Aksha. La representaci6n jerérquica que aparece en la 
figura 12 seAala una mayor relacidn entre sf de todas las series 
nilâticas (2.1); a mayor distancia (3.3) se asocian las series 
negras que constituyen un grupo muy claro. Amir Abdallah se une 
con Wadi Haifa C y ambas quedan entre el resto de series 
nil6ticas y las négridas.
El primer componente del A.C.P. (Tabla 45) explica la
mitad de la varianza total y esta constituido por la longitud
méxima, longitud de la base y el perimetro horizontal, vectores 
todos ellos cnn signo positivo. El segundo factor, con algo més
del 30 X de la varianza explicada, esté formado en la region po­
sitiva por la anchura max i ma y en la negative por la altura y la 
longitud de la base del craneo. El tercer factor explica el 16% 
de la varianza total y permite discriminer las poblaciones 
gracias a la altura y anchura del craneo.




LONG. MAXIMA (1) 0.6034 0.0554 -0.2222
LONG. BASE (5) 0.5513 -0.3595 -0.0712
ANCH. MAXIMA (8) 0.0499 0.6965 0.5350
ALT. CRANEO (17) 0.0554 -0.5511 0.7918
CIRCUNFERENCIA (23) 0.5713 O.2809 0.1798
Tabla 45: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propios de las variables del neurocréneo consideradas 
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Los dos primeros factores explican aproximadamente el 
82% de la varianza total y se han representado en la figura 13. 
Puesto que todas las variables poseen vectores propios positivos 
para el primer componente, era de esperar que Amir Abdallah ocu- 
para la posiciôn m6s extrema en el lado derecho de la figura. La 
raz6n es obvia, résulta ser la serie con mayores dimensiones 
para las variables que lo constituyen, de este modo résulta 
évidente la separaciân con respecto a las poblaciones melanoder—  
mas cuya longitud mâxima del craneo es siempre inferior a la de- 
tectada en la cuenca del Nilo.
El segundo componente permite la discriminacion entre 
las poblaciones que presentan grandes anchuras, Gizéh, Mirgissa 
y Congo, y las series de créneo mas estrecho, Ashanti y resto de 
las nubias.
Las mujeres de A. Abdallah se encuentran més intimamen- 
te relac i onadas con las poblaciones de Wadi Haifa que con el 
resto de las comparadas; y mas proxima a las dinésticas egipcias 
que a las poblaciones melanodermas. De éstas la més semejante es 
la serie Ashanti debido a su créneo més largo, estrecho y alto, 
lo que explica su asociaciôn en el cluster.
Los dos métodos multifactoriales ofrecen resultados 
analogos; existe una clara separaciân entre las series de la 
cuenca del Nilo y las melanodermas. Mirgissa y Gizéh se agrupan 






variables utilizadas en el anâlisis; siendo la anchura méx i ma 
del craneo la variable que permite diferenciarias del resto de
poblaciones nilâticas, al poseer estas ûltimas un menor valor 
medio.
La serie femenina de Amir Abdallah, que posee grandes 
dimensiones para las variables del primer componente, se dife- 
rencia de las egipcias de Gizéh y Mirgissa de forma muy clara 
por su neurocréneo més alargado, estrecho y con mayor longitud 
de la base. Esto hace que, adn con sus mayores promedios, A.
Abdallah se relacione mas faciImente con las series nubias de
Wadi Haifa, mientras que en la representacion masculina la
poblaciân analizada se encontraba entre las series dinasticas y 
las nubias.
Los valores de la matriz de distancias iniciales obte- 
nidos para el splacnocraneo se han representado en la tabla 46. 
De ella se deduce que la serie femenina estudiada présenta una 
gran similitud con las poblaciones nubias de Wadi Haifa (espe- 
cialmente WHM y WHX) y Kerma; de las que se sépara por distan­
cias inferiores a 2. La serie dinéstica del Delta esté més 
alejada de A. Abdallah que las melanodermas, apreciandose una 
situaciân semejante a la detectada en los varones.
Mirgissa aparece mas relacionada con las series nubias 
(WHM y KE) que con Gizéh. Wadi Haifa X y tras ella A. Abdallah 
son las poblaciones nilôticas mas prâximas a las series melano-
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La figura 14 recoge la representacion gréfica de la 
agrupacidn jerérquica definida por la matriz anterior. Las se­
ries nubias, excepto Aksha, se agrupan entre sf* a una distancia 
de 2.1 antes de su asociacidn con las poblaciones melanodermas a 
2.6. Gizéh es la ultima serie en fusionarse en el cluster y lo 
realiza a una distancia de 3.6. Se aprecia, por tanto, un grupo 
constituido por las series nubias menos Aksha; otro por las 
melanodermas y claramente separada del resto la serie dinastica 
del Delta.
Nuevamente, al igual que sucediera en el estudio del 
splacnocraneo masculino, los resultados obtenidos indueen a 
pensar en una profunda relacion de la serie femenina de Anir 
Abdallah con el interior del continente africana, o al menos 
mayor que con el Delta del Nilo.
La poblacion de Aksha que se sépara claramente de las 
nubias debe su posiciân, como luego se veré, al menor desarrollo 
de la mayorfa de las variables consi deradas y especialmente de 
la anchura bizigomética.
El Analisis de Componentes Principales realizado con 
las cinco variables del splacnocraneo muestra un resultado ana- 
logo al obtenido en el cluster. Tanto la varianza total explica­
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dos primeros componentes explican el 82 % de la variabi1idad. El 
primero est^ définido en la regiôn positiva por la longitud de 
la cara y anchura nasal y en la negativa se localizan las 
alturas de la cara y de la narfz. El segundo componente posee 
vectores propios siempre positivos y queda définido por la an­
chura bizigomAtica, longitud y altura de la cara y altura nasal. 
El tercer factor con una contribuciôn inferior al 15% représenta 
unicamente, en la region positiva, a la anchura bizigomâtica.




LCNMG. CARA (40) 0.4734 0.4044 -0.3521
MMCH. BIZIGOM. (45) 0.1620 0.7807 0.5231
ALT. SUP. CARA (48) -0.4791 0.3446 -0.4847
ANCH. NASAL (54) 0.4955 0.0372 -0.5568
ALT. NASAL (55) -0.5240 0.3268 -0.2396
Tabla 47: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propios de las variables del splacnocrdneo considera- 
das en el A.C.P. de las series femeninas.
La figura 15 représenta los resultados obtenidos «
partir del A.C.P.. Las series melanodermas se localizan en e]
lado derecho y deben su posicion al mayor désarroilo de la an­
chura nasal y longitud de la cara. Las series nubias mâs proxi­
mas son Wadi Haifa X y A. Abdallah tal como sucediera en la ma­





recfsn en al lado opuesto como consecuencia de su menor desarro- 
llo para dichas variables y por el predominio de las dimensiones 
verticales del splacnocraneo, su mayor altura de la cara y de la 
narfz.
El resto de las series nubias aparece entre las comen- 
tadas anteriormente; solo Aksha, con una posici6n alejada de 
ellas, parece diferenciarse claramente. La localizacion de Aksha 
en la figura se debe al menor désarroilo del splacnocraneo en 
general y de la anchura bizigomiltica en particular; la poblaciôn 
mSs prâxima a ella résulta ser la serie Kerma como ya sucediera 
en la matriz de distancias iniciales.
Amir Abdallah ocupa una posiciôn muy proxima a las se­
ries nubias de Wadi Haifa meroftico y X; ademüs, estii claramente 
mUs cerca de las series negras que de la de Gizéh. Las razones 
mjis aparentes de dicha separaciôn con la serie del Delta son sus 
menores dimensiones verticales de la cara y su mayor désarroilo 
de la anchura nasal y longitud de la cara.
Razones parecidas separan A. Abdallah de las poblacio- 
nes negras; su mayor altura nasal y menor distancia Ba-Pr son 
variables mâm que suficientes para diferenciarla.
Hasta aquf se han estudiado por separado las relaciones 
de Amir Abdallah con el resto de las poblaciones segun los re- 
sultados del neuro y splacnocraneo. En estas Ifneas se conside-
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ran al hiI s m o  tiempo ambas zonas del crAneo y se estudlan 10  va­
riables repartidas en igual numéro entre el esqueleto facial y 
craneal.
La matriz de distancias iniciales incluida en la tabla 
48 muestra una mayor prox i mi dad de las mujeres de Amir Abdallah 
con las poblaciones nubias, principalmente con Wadi Haifa. A 
continuaci6n se presentan las series dinasticas egipcias y mas 
alejadas aparecen las poblaciones melanodermas.
Las series mâs semejantes entre sf son Wadi Haifa C y 
Wadi Haifa meroftico con una distancia de 1.9; ambas son las m&s 
proximas a la estudiada aquf. Se obtiene asf un resultado analo- 
go al observado para el neuro y splacnocrAneo por separado.
Gizéh sigue asociandose més con Hirgissa que con 
cualquier otra poblaciôn, pero ésta ultima muestra una distancia 
menor con Wadi Haifa meroftico; esto hace que se aproxime a las 
poblaciones nubias en mayor grado que la serie masculina.
En la figura 16 se ha representado la agrupaciôh jerér—  
quica generada por la matriz de distancias. Amir Abdallah se a- 
socia a las poblaciones nubias de Wadi Haifa y Kerma, diferen- 
ciandose de todas las series negras que son las ultimas en agru- 
parse (4.2). Hirgissa se incorpora al grupo nubio inicial, como 
consecuencia de su menor distancia respecto de WHM, y se sépara 
de Gizéh. Esto hace que Aksha quede entre ambas series dinésti- 
cas a pesar de la gran distancia inicial con respecto a cada una
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Parece claro, a la vista de la figura, que el conjunto 
del Valle del Nilo se diferencia claramente de las series negras 
comparadas y que aun dentro de el existen marcadas diferencias 
entre las poblaciones nubias y las del Delta.
El A.C.P. viene a demostrar un resultado semejante. La 
tabla 49 recoge los vectores propios y la contribucion a la 
varianza total de cada uno de los tres componentes. Entre el 
primer y segundo factor se explica el 70% de la varianza total. 
Cuatro variables se presentan en la regiôn negativa de cada uno 
de ellos; tres corresponds al splacnocraneo y una al neurocra- 
neo. Para el primer componente son la longitud de la cara, an­
chura nasal, bizigomética y altura del craneo; mi stras que para 
el segundo las variables son la altura de la cara y de la narfz, 
anchura bizigomâtica y la anchura mâxima del créneo.




LONG. MAXIMA (i) 0.3559 0.3732 -0.1249
LONG. BASE (S) 0.2011 0.5576 O.1056
ANCH. MAXIMA (8) 0.2834 —0.4656 O.1562
ALT. CRANEO (17) -O.0957 0.2512 0.5849
CIRCUNFERENCIA (23) 0.4094 0.1684 0.0951
LONG. CARA (40) -O.3435 0.2554 0.3664
ANCH. BIZIGOM. (45) -O.1627 -0.3320 0.5426
ALT. SUP. CARA (48) O.3648 -0.0284 0.2687
ANCH. NASAL (54) -0.3577 0.2480 0.0421
ALT. NASAL (55) 0.4126 -0.0609 0.3081
Tabla 49: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propi os de las variables del cr&neo consi dsadas en 
el A.C.P. de las ssies femeninas.
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La represstacion grafica de las resultados de este 
anal i ai s demuestra una cl ara separaciôn s t r e  las poblaciones 
nubias, egipcias y melanodermas (Figura 17). Las primeras se 
asocian, casi s  su totalidad, en el cuadrante superior derecho 
const i tuyendo un grupo muy claro. Hirgissa y Gizéh, de acuerdo a 
las mayores dimensiones que afectan a la altura de la cara, na­
rfz y anchura méxima del cr&neo, aparecs s  el cuadrante infe­
rior derecho. Las series melanodermas, muy separadas del resto, 
aparecen distribuidas s  la regiôn negativa del primer factor.
La posiciôn relativa de las series negras se debe al 
distinto désarroilo de las variables analizadas. Los Ashanti con 
un craneo mas estrecho, mayor longitud de la base, narfz més 
baja y menor anchura bizigomatica, se diferencian de las series 
del Congo y Camerun; ésta se distingue de la serie del Congo por 
su craneo més estrecho y sus mayores promedios en la longitud y 
altura de la cara y anchura nasal.
Las mujeres de Amir Abdallah se asocian con las de Wadi 
Haifa, Kerma y Aksha. El désarroilo del neurocraneo, el splacno— 
craneo apenas interviens, permite diferenciar la poblaciôn 
estudiada del resto de series nubias y hace que ocupe una posi— 
ciôn mâs alejada del origen en relaciôn con su mayor longitud 
maxima del craneo, longitud de la base y perfmétro horizontal. 
Résulta évidente la gran diferencia con respecto a Hirgissa y 
Gizéh cuyo neurocréneo es significativamente més corto, ancho y
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bajo, mlentras que el splacnocréneo de estas series présenta una 
menor longitud Ba-Pr, y mayor altura facial y nasal. Igualmente 
las mujeres de A. Abdallah se distinguen de las series negras 
comparadas por poseer un crâneo mas alargado, con mayor longitud 
de la base y de la narfz y menor longitud de la cara.
De lo anterior se deduce que la serie femenina de Amir 
Abdallah difiere de las poblaciones dinasticas egipcias de 
Hirgissa y Gizéh asf como de las melanodermas de los Ashanti, 
Congo y Camerun. Su posiciôn, entre ambos grupos, la asocia con 
las series nubias de Wadi Haifa, Kerma y Aksha, siendo el neuro— 
craneo la zona del esqueleto craneal que permite diferenciarla 
mas claramente.
De acuerdo con el sistema utilizado en los varones que— 
daba por investigar la relaciôn de las mujeres de la serie estu­
diada con otras poblaciones situadas al Norte o Sur de la necrô— 
polis y relativamente prôximas al Har Rojo. Las nuevas poblacio— 
nés a comparar fueron las series femeninas de Naqada, Herofticos 
de Batrawi, Jebel Hoya y Tigré.
La tabla 50 muestra la matriz de distancias iniciales 
obtenidas mediante el cluster. Las mujeres de A. Abdallah difie— 
rcn substancial mente de las series de Tigré y Gizéh (5.40),
174
CM CM ON m
<f ON in NO cn
CM CM ON CM vO
O O fO 00
m cn m CM CM CM
m  CO m  CM CM CM
vo 00 CO f-H
m  On vO CM o
CM m m m m CM
CM m CM cn CM
sO ON CM CM




siendo las poblaciones de Wadi Haifa meroftico y X, con distan— 
ci as de 2.5, las més semejantes a la estudiada.
La figura 18 représenta la agrupacion résultante de la 
matriz anterior. En el centro se encuentran asociadas todas las 
series nubias de las que se separan Aksha y la muestra estudia­
da. Més alejadas aparecen Jebel Moya y Gizéh. Curiosamente la 
serie femenina de Tigré, como ocurriera en los varones, se 
asocia con los predinésticos de Naqada y ambas forman con Mirgi— 
ssa y las poblaciones nubias el centra de la figura.
El primer factor del A.C.P. explica el 34% de la va- 
rianza total y esté définido en la region negativa por la altura 
del créneo, anchura bizigomética, anchura nasal y longitud de la 
cara (Tabla 51). El segundo componente, con el 27% de la varian­
za explicada, esté constituido por la anchura y altura del cra­
neo y de la cara en la regiôn positiva; mientras que en la nega­
tiva se presents la anchura nasal.




LONG. MAXIMA (1) -0.2180 -0.2116 0.7219
ANCH. MAXIMA (8) -0.0712 0.5403 0.5397
ALT. CRANEO (17) -0.4337 0.3577 -O.1396
LONG. CARA (40) -O.5585 -0.2000 -O.2548
ANCH. BIZIGOM. (45) -0.5624 0.2528 -0.1603
ALT. SUP. CARA (48) 0.0634 0.5149 0.0266
ANCH. NASAL (54) -0.3565 -0.4076 0.2772
Tabla 51: Varianza total explicada por cada factor y vectores
propios de las variables del créneo consideradas en 
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La serie femenina de Amir Abdallah se asocia en el cua— 
drante inferior izquierdo con la poblaciôn de Wadi Haifa X (Fi­
gura 19). En el superior derecho se localizan Gizéh, Hirgissa y 
Naqada. Gizéh ocupa una posiciôn mas distante del origen como 
consecuencia del mayor désarroilo de la anchura del craneo y de 
la altura de la cara. La serie de Jebel Moya puede caracterizar—  
se, segun estos resultados, par su anchura bizigomética y altura 
del craneo. La serie etfope de Tigré aparece como la de menores 
dimensiones en general (sobre todo para las variables que 
afectan a las anchuras del créneo y cara o en lo que respecta a 
la altura y longitud del esqueleto facial) ofreciendo por tanto 
el aspecto del craneo més reducido de todos los comparados.
Amir Abdallah, que se encuentra relativamente proxima a 
Wadi Haifa X y Wadi Haifa meroftico, se asocia con las series 
nubias diferenciandose de las series dinésticas del Delta. Las 
razones ya han sido apuntadas, las mujeres de la serie estudiada 
poseen un créneo mucho més alargado y alto, la cara es més baja, 
la narfz mas ancha y la longitud de la cara mayor.
Jebel Moya aparece como una poblaciôn mucho més prôxima 
a Amir Abdallah que Gizéh, y ello a pesar de que su créneo es 
mas corto y 1igeramente més alto, y su cara es més baja como 
consecuencia de su mayor anchura bizigomética; ademés présenta 
un prognatismo mayor y la abertura piriforme algo més estrecha.
En conjunto, la serie femenina estudiada puede diferen-
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ci arse tanto de la serie egipcia de Gizéh como de la nubia de 
Jebel Moya con la que, segûn los datos analizados, guarda una 
més estrecha relaciôn; mayor incluso que la detectada en los 
varones.
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II1.4.6 MEDIDAS DEL FEMUR. ESTIMA DE LA ESTATURA
En la present® Tesis se estudlan un total de 234 fému- 
res, 113 femeninos y 121 masculines. Considerando por separado 
ambos lados, 115 corresponden al derecho y 119 al izquierdo, 
consti tuyendo una muestra total de 65 varones y 62 mujeres.
Las tablas 52 a y b resumen los valores observados en 
la poblaciôn analizada; cada una de ellas incluye 11 medidas ab­
solûtes, 6 fndices y la estatura obtenida aplicando las -formulas 
de TROTTER y GLESER.
La estima del dimorfismo sexual se realizô tanto para 
los fémures del 1 ado derecho como para los del izquierdo (Tabla 
53) y de las 38 comparaciones efectuadas, tan solo, el fndice de 
robustez de la epffisis inferior no muestra diferencias 
significatives. De lo anterior se deduce la existencia de un 
marcado dimorfismo sexuel en el fémur. Tanto en las medidas 
longitudinales como transversales los varones presentan mayores 
valores, pero este hecho es comun en todas las poblaciones huma— 
nas (F>ONS, 1955; OLIVIER, 1960).
En Amir Abdallah los diametros subtrocantéreos, en la 
mitad y de la cabeza femoral, junto con el perfmetro en la mitad 
y la anchura de la epffisis inferior, resultan ser las variables 
que mejor permiten discriminar entre los sexos.
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Serie Masculine (F. Dcho.) n m em ds V
1 LONGITUD EN POSICION 47 440.62 2.65 18.18 4.08
2 LONGITUD MAXIMA 47 443.32 2.68 18.40 4. 11
3 LONGITUD AL TROCANTER 47 420.66 2.43 16.66 3.92
4 PERII^TRO EN LA MITAD 56 87.73 0.78 5.87 6.63
5 D. TRANSVERSAL MITAD 58 25.51 O. 19 1.47 5.71
6 D. ANTEROPOST. MITAD 58 29.60 0.37 2.82 9.45
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 59 28.79 0.28 2.18 7.51
8 D. ANTEROPOST. SUBTROCAN. 59 23.82 0.27 2.07 8.62
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 52 44.07 0.37 2.70 6.07
10 D. ANTEROPOST. CABEZA 52 43.83 0.38 2.75 6.21
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 50 76.26 0.56 3.99 5.18
12 I. DE ROBUSTEZ 47 20.08 0.14 0.96 4.75
13 I. ROB. (LONG.POSICION) 47 12.60 0.09 0.60 4.70
14 1. PILASTRICO 57 116.51 1.55 11.71 9.96
15 I. DE PLATIMERIA 59 83. 15 1. 17 8.99 10.72
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 46 20.08 0.13 0.91 4.49
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 49 33.66 0.32 2.23 6.56
18 TALLA BLANCO 47 168.38 0.62 4.27 2.51
19 TALLA NEGRO 47 165.32 0.56 3.86 2.31
Serie Masculine (F. Izdo.) n m em ds V
1 LONGITUD EN POSICION 48 439.62 3.07 21.28 4.79
2 LONGITUD MAXIMA 48 442.98 3.13 21.45 4.84
3 LONGITUD AL TROCANTER 47 419.45 2.82 19.34 4.56
4 PERIIÆTRO EN LA MITAD 58 87.31 0.75 5.68 6.45
5 D. TRANSVERSAL MITAD 61 25.63 0.20 1.58 6. 13
6 D. ANTEROPOST. MITAD 61 28.81 0.38 1.97 10.13
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 62 29.04 0.26 2. 11 7.22
8 D. ANTEROPOST. SUBTROCAN. 62 23.74 0.24 1.92 8.03
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 57 43.80 0.36 2.74 6.21
10 D. ANTEROPOST. CABEZA 57 43.48 0.36 2.75 6.26
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 50 76.08 0.59 4.21 5.48
12 I. DE ROBUSTEZ 48 19.92 0. 14 0.94 4.67
13 I. ROB. (L0M3.POSICION) 48 12.38 0.09 0.63 5.02
14 I. PILASTRICO 61 112.68 1.57 12.29 10.81
15 I. DE PLATIMERIA 62 82.09 1.05 8.29 10.02
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 47 19.89 0. 15 1.05 5.23
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 50 33.70 0.28 2.01 5.91
18 TALLA BLANCO 48 168.30 0.73 5.03 2.96
19 TALLA NEGRO 48 165.15 0.64 4.48 2.68
Tabla 52a : Parémetros estadfsticos del fémur obtenidos en 
poblaciôn de Amir Abdallah. La estatura en cm.
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Serie Femenina <F. Dcho.) n m em ds V
1 LONGITUD EN POSICION 49 412.41 2.62 18.36 4.41
2 LONGITUD MAXIMA 49 416.90 2.74 19. 19 4.56
3 LONGITUD AL TROCANTER 48 393.02 2.22 15.40 3.88
4 PERIMETRO EN LA MITAD 55 76.56 0.49 3.65 4.73
5 D. TRANSVERSAL MITAD 56 23.02 0. 18 1.34 5.79
6 D. ANTEROPOST. MITAD 56 24.93 0.20 1.52 6.05
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 55 26.57 0.24 1.75 6.52
8 D. ANTEROPOST. SUBTROCAN. 55 20.71 0.18 1.37 6.56
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 55 38.62 0.25 1.89 4.85
10 D. ANTEROPOST. CABEZA 55 38. 16 0.28 2.08 5.40
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 49 68.61 0.38 2.64 3.80
12 I. DE ROBUSTEZ 48 18.60 O. 13 0.89 4.74
13 I. ROB. (LONG.POSICION) 49 11.64 0.09 0.61 5. 19
14 I. PILASTRICO 56 108.59 1.03 7.73 7.05
15 I. DE PLATIMERIA 55 78.21 0.86 6.41 8.12
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 49 18.66 0.11 0.78 4.12
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 49 33.50 0.27 1.88 5.55
18 TALLA BLANCO 49 157.07 0.68 4.74 2.99
19 TALLA NEGRO 49 154.81 0.62 4.38 2.80
Serie Femenina (F. Izdo.) n fl em ds V
1 LONGITUD EN POSICION 52 413.lO 2.55 18.41 4.41
2 LONGITUD MAXIMA 52 418.15 2.71 19.57 4.63
3 LONGITUD AL TROCANTER 52 393.54 2.28 16.47 4. 15
4 PERIMETRO EN LA MITAD 54 76.48 0.52 3.85 4.99
5 D. TRANSVERSAL MITAD 56 23.35 0.18 1.33 5.64
6 D. ANTEROPOST. MITAD 56 24.69 0.24 1.82 7.30
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 57 26.71 0.22 1.68 6.23
8 D. ANTEROPOST. SUBTROCAN. 57 21.08 0.23 1.75 8.23
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 53 38.70 0.26 1.89 4.85
lO D. ANTEROPOST. CABEZA 53 38.35 0.26 1.89 4.88
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 53 67.94 0.36 2.60 3.79
12 I. DE ROBUSTEZ 50 18.49 O. 15 1.05 5.65
13 I. ROB. (LONG.POSICION) 51 11.58 0.09 0.66 5.62
14 I. PILASTRICO 56 105.90 1.08 8.11 7.59
15 I. DE PLATIMERIA 57 79.21 1. lO 8.32 10.41
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 51 18.63 0. 10 0.71 3.80
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 52 34.35 0.24 1.72 4.97
18 TALLA BLANCO 52 157.38 0.67 4.83 3.04
19 TALLA NEGRO 52 155.lO 0.62 4.46 2.85
Tabla 52b t Parémetros estadfsticos del fémur obtenidos en la 




G.L. t o F P
1 LONGITUD EN f»OSICION 1.068 94 7.56 <0.001
2 LONGITUD MAXIMA 1.063 94 6.87 <0.001
3 LONGITUD AL TROCANTER 1.070 93 8.40 <0.001
4 PERIMETfMI EN LA MITAD 1. 146 1,92 145.45 <0.001
5 D. TRANSVERSAL MITAD 1. 108 112 9.45 <0.001
6 D. ANTEROPOST. MITAD 1. 187 1,88 122.13 <0.001
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 1.084 112 5.97 <0.001
8 D. ANTEROf>OST. SUBTROCAN. 1.150 1, 101 90.77 <0.001
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 1.141 1,90 144.75 <0.001
lO D. ANTEROPOST. CABEZA 1. 148 105 12.07 <0.001
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 1.111 1,85 127.13 <0.001
12 I. DE ROBUSTEZ 1.079 93 7.76 <0.001
13 I. ROB. (LONG.f>OSICION) 1.083 94 7.78 <0.001
14 I. PILASTRICO 1.073 1,97 18.07 <0.001
15 I. DE FL.ATIMERIA 1.063 1,104 11.52 <0.001
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 1.076 93 8. 14 <0.001
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 1.005 96 0.38 n • Sm
18 TALLA BLANCO 1.072 94 12.26 <0.001
19 TALLA NEGRO 1.068 94 12.45 <0.001
FEMUR IZQUIERDO RELACION
mcf/'mÿ
G.L. t o F p
1 LONGITUD EN POSICION 1.064 98 6. 68 <0.001
2 LONGITUD MAXIMA 1.059 98 6.02 <0.001
3 LONGITUD AL TfWCANTER 1.066 97 7.19 <0.001
4 PERIMETRO EN LA MITAD 1.142 1,100 140.97 <0.001
5 D. TRANSVERSAL MITAD 1.097 115 8.37 <0.001
6 D. ANTEROPOST. MITAD 1.167 1,101 84.40 <0.001
7 D. TRANSV. SUBTROCANTEREO 1.087 117 6.60 <0.001
8 D. ANTEROf>OST. SUBTROCAN. 1. 126 117 7.86 <0.001
9 D. VERTICAL DE LA CABEZA 1. 132 1,99 130.06 <0.001
lO D. ANTEROPOST. CABEZA 1.134 1,99 131.60 <0.001
11 ANCH. EPIFISIS INFERIOR 1. 120 1,80 137.51 <0.001
12 I. DE ROBUSTEZ 1.078 96 7.09 <0.001
13 I. rWDB. (LONG.POSICION) 1.069 97 6. 19 <0.001
14 I. PILASTRICO 1.064 1,104 12.58 <0.001
15 I. DE PLATIMERIA 1.036 117 2.55 <0.01
16 I. ROBUSTEZ DE LA CABEZA 1.068 1,80 48.04 <0.001
17 I. ROBUSTEZ EPIFISIS INF. 0.981 lOO 1.76 n a s *
18 TALLA BLANCO 1.069 98 11.07 <0.001
19 TALLA NEGRO 1.066 98 11.23 <0.001
Tabla 53 : Valoracion estadfstica del dimorfismo sexual del 
fémur en la muestra estudiada.
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El fndice pilastrico expresa la forma de la secciôn 
transversal de la diafisis indicando el grado de désarroilo de 
la linea éspera. Aun con fuertes variaclones individual es, este 
fndice es inferior en el sexo femenino tal y como corresponde al 
menor désarroilo de los relieves de insercion muscular.
El valor obtenido en los varones de Amir Abdallah 
indica la existencia de una pilastra media; en las mujeres, sin 
embargo, la pilastra es débil. La distribuciôn porcentual apare­










F. Derecho 7.02 21.05 38.60 33.33
F. Izquierdo 14.75 21.35 45.90 18.03
MUJERES
F. Derecho 17.86 44.64 32.14 5.36
F. Izquierdo 26.79 41.07 28.57 3.57
Tabla 54 : Distribuciôn porcentual del fndice pilastrico en
la poblaciôn de Amir Abdallah.
El fndice de platimerfa, définido por la relaciôn entre 
los diametros subtrocantéreos anteroposterior y transverso, in­
dicé la forma de la secciôn de la extremidad superior de la dia— 
fi si s femoral.
Ambos sexos aparecen como platfmeros, es decir, el va­
lor medio obtenido expresa un ligero apiastamiento anteroposte­
rior a este nivel del fémur; sin embargo, los varones, presentan
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F. Derecho 20.34 40.68 35.59 3.39
F. Izquierdo 20.97 43.55 33.87 1.61
MUJERES
F. Derecho 30.91 56.36 12.73
F. Izquierdo 33.33 47.37 15.79 3.51
Tabla 55 : Distribuciôn porcentual del fndice de platimerfa
en la poblaciôn estudiada.
El interés del fémur como material esqueletico, al mar—  
gen de su estudio métrico, comparative, y de diagnôstico sexual 
(PONS, 1955; FARRALLY y MOORE, 1975; ISCAN y MILLER-SHAIVITZ, 
1984) se centra fundamentalmente en la determinacion de la esta- 
tura.
Basicamente todos los autores estén de acuerdo en la 
estrecha correlaciôn entre la estatura y la longitud de los 
huesos largos, aceptandose un coeficiente para el fémur mayor de 
0.80. Igualmente, se considéra que el uso de una ecuaciôn obte— 
nida a partir de una poblaciôn determinada sera correcto, cuando 
el individuo que se estudie pertenezca a la misma poblaciôn o a 
otra con simi lares proporciones ffsicas. De aquf el problems de 
la elecciôn de un método para estimar la estatura de los indivi-, 
duos en cualquier estudio antropolôgico. De la revisiôn biblio— 
grafica realizada se deduce que ecuaciones obtenidas sobre po—
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blaciones leuco y melanodermas solo existen las de DUPERTUIS y 
HADDEN (1951) y las de TROTTER y GLESER (1952, 1958). El estudio 
realizado por ROBINS y SHUTE (1983), sobre faraones egipcios de 
las dinastfas XVIII y XIX, basado en la determinacion de la es- 
tatura de las momias mediante rayos X, demuestra que las formu­
las de TROTTER y GLESER (1958) para la raza negra, se ajustan 
satisfactoriamente y pueden ser aplicadas tanto a restos del Im- 
perio Medio como a los del Nuevo.
De las razones anterlores se deduce que las ecuaciones 
de TROTTER y GLESER son las més adecuadas para estimar la esta- 
tura de la poblaciôn de Amir Abdallah. En los resultados se in- 
cluyo la determinaciôn para las razas blanca y negra tanto por 
motiV O S  metodol6gicos como comparâtivos.
La tabla 56 muestra la estatura obtenida en la pobla­
ciôn estudiada.
Serie Masculina n m em ds V
F. Derecho B 47 168.38 0.62 4.27 2.51
N 47 165.32 0.56 3.86 2.31
F. Izquierdo B 48 168.30 0.73 5.03 2.96
N 48 165.15 0.65 4.48 2.68
Serie Femenina n m em ds V
F. Derecho B 49 157.07 0.68 4.74 2.99
N 49 154.81 0.63 4.38 2.80
F. Izquierdo B 52 157.38 0.67 4.83 3.04
N 52 155-10 0.62 4.46 2.85
Tabla 56 : Parametros estadfsticos de la estatura estimada
en Amir Abdallah. (B = Raza Blanca, N = Raza Negra)
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Los promedios obtenidos por las -formulas de regresiôn 
para la raza blanca son siempre superlores a los de la melano­
derma, y en cualquier caso la estatura -femenina es inferior a la 
masculina. Ambos sexos pueden considerarse, segûn la clasifica- 
ci on de MARTIN-SALLER, como mesosomos; su denominacim serfa su­
per médianes o medianos segun se consideren las ecuaciones de la 
raza blanca o negra.
El valor de la diferencia de estatura en cada sexo 
varfa, segun se considéré una raza u otra, entre 3.06 a 3.15 cm 
en los varones y 2.26 - 2.28 en las mujeres. La diferencia de 
talla Varôn — Mujer estarfa comprendida entre 10.51 a 11.31 cm 
para el fémur derecho y 10.05 — 10.92 para el izquierdo, corres— 
pondiendo el primer valor a la ecuaciôn para los individuos me- 
lanodermos. Esta diferencia es similar a la detectada por otros 
autores (CHAMLA,1966; MASALI, 1972 y 1981; PROMINSKA, 1981) en 
poblaciones relativamente prôximas a la estudiada y corresponde 
al 6% de la estatura masculina aproximadamente.
La distribuciôn de las observaciones es leptokurtica en 
el fémur derecho femenino y platikurtica en el masculine, 
mientras que en el izquierdo solo existe platikurtosis en las 
mujeres. La medida de la estatura en individuos vivos suele pre­
senter platikurtosis, pero en los restos ôseos lo habituai es la 
1eptokurtosis (VAGN NIELSEN, 1970). Lo anterior sugerfa utilizer 
las medidas del fémur izquierdo masculine para el an&lisis com­
parative; por otra parte, ya que no son comparables las estimas
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realizadas por distintos métodos, se consideraron, unicamente, 
aquellas poblaciones cuya estatura habfa sido calculada mediante 
las formulas de TROTTER y GLESER (Tabla 57 y 58).
Serie n m ds Autor
AMIR ABDALLAH B 48 168.30 5.05 Présente
N 48 165.15 4.48 estudio
WADI HALFA GRUPO C B 55 171.18 4.88 V. Nielsen
N 55 167.85 4.41
WADI HALFA MEROITICO B 28 170.14 4. 10 V. Nielsen
N 28 166.91 3.71
WADI HALFA GRUPO X B 36 168.87 4.02 V. Nielsen
N 36 165.76 3.64
ASSIUT B 25 170.5 5.93 Gri1letto
GEBELEN B 50 170.7 4.93 Gri1letto
DAKHLEH (XXVI D.) B 23 169.07 6.92 Prominska
DAKHLEH (PTOLEMAICO) B 23 162.63 5.70 Prominska
Tabla 57 : Parametros estadfsticos de la estatura estimada
en los varones de diferentes poblaciones niloticas 
(B = Raza Blanca, N = Raza Negra).
Consi derando raza blanca G. L. t o F P
WADI HALFA GRUPO C lOl 2.945 <0.01
WADI HALFA MEROITICO 74 1.642 n. s.
WADI HALFA GRUPO X 82 0.559 n • s •
ASSIUT 71 1.667 n « s«
GEBELEN 96 2.385 <0.05
DAKHLEH (XXVI DINASTIA) 1,33 0.227 Tl w S a
DAKHLEH (PTOLEMAICO) 69 4.256 <0.001
Consi derando raza negra
WADI HALFA GRUPO C 101 3.077 <0.01
WADI HALFA MEROITICO 74 1.756 lie #
WADI HALFA GRUPO X 82 0.668 n. S.
Tabla 58 : Comparacion de la estatura estimada en A. Abdal1 ah
respecto de otras poblaciones niloticas.
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De las tablas anteriores se deduce que los varones del 
grupo C son los de estatura mas elevada, siendo los habitantes 
Ptolemaicos del Oasis de Dakhleh los més bajos. La serie de Amir 
Abdallah, signi-f icati vamente mas al ta que la del periodo Ptole- 
maico de Dakhleh, aparece como de menor estatura que el resto de 
las poblaciones comparadas, sin embargo, s6lo se aprecian dife­
rencias significativas con respecto al grupo C de Wadi Haifa y a 
la serie dinastica de Gebelen.
Numerosos autores (MASALI, 1972, 1981; ANGEL, 1972) de— 
tectan una reduceiôn de la estatura al estudiar poblaciones nu­
bias de diferentes periodos. PROMINSKA (1981), comparando ambas 
series de Dakhleh, explica la reduceion estatural por el asenta- 
miento de un grupo étnico diferente, el cual gozaba, ademés, de 
una mayor longevidad. También, y deacuerdo con los datos de VAGN 
NIELSEN (1970), se aprecia una reduceiôn de la estatura desde el 
grupo C de Wadi Haifa al grupo X; la causa de este fenômeno po- 
drfa explicarse, segun dicho autor, por la inmigraciôn de indi— 
viduos con una estatura media menor, o bien, por la existencia 
de peores condiciones de vida en las culturas més recientes de 
Wadi Haifa.
Lejos del propôsito de esta Tesis, cualquiera de las 
hipotesis anteriores pueden considerarse como validas, pero si— 
guiendo a Angel (1972), y deacuerdo con los datos obtenidos del 
estudio de la criba orbitaria, las peores condiciones de vida
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pueden ser un factor muy importante a considérer; tanto o mas 
que los fenômenos migratorios con su potencial influencia gene- 
tica externa. En lo que a la présente investigaciôn interesaba, 
los varones de Amir Abdallah pueden consi derarse, por su estatu- 
ra, como semejantes a los de Wadi Haifa meroftico y W. Haifa X.
III.4.7 MORFOLOGIA DEL CABELLO
El pelo humano se reconoce faci1mente por sus partieu— 
laridades histologicas: conducto medular estrecho, substancia 
cortical engrosada y cutfcula con escamas fuertemente imbrica- 
das, poco sallentes, ademas, el fndice medular es inferior a 
0.30 mientras que supera el 0.50 en otros mami feros.
El valor medio del diémetro de un cabello en la especie 
humana es inferior a las 80 >j; aunque dicho grosor varfa segun 
las régiones del craneo de donde se obtiene la muestra, asf, por 
ejemplo, para la nuca se obtienen valorem de 56 yu, 66 en las 
sienes, 69 en la frente y 75 en el vertex. También existen va- 
riaciones a lo largo del tallo (SIMONIN, 1980), y aun cuando el 
cabello surge de la misma zona existen grandes diferencias de 
diametro entre dos o mas pel os prôximos; expresândolo de otro
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modo, cada cabello tiene caracterfsticas propi as que le permiten 
diferenciarse incluso de los adyacentes (MONTAGNA,1980).
Todo lo anterior es un factor limitante de gran impor—  
tancia en el estudio morfolôgico del cabello. Teniendo en cuenta 
dichos datos, y aün a pesar de ellos, son numerosos los trabajos 
de investigacion en donde se analizan muestras de cabello 
(BROTHIÆLL y SPEARMAN, 1963; RABINO-MASSA y CHIARELLI, 1972 y 
HRDY, 1973). En el présente caso se analizaron 33 muestras de 
cabello (50 para el diametro aparente al incluir las de barba) 
perteneclentes tanto a individuos juveniles o adultos como a 
varones y mujeres. Para cada individuo se obtuvo un mfnimo de 
cinco medidas cuyo valor medio se considéré que representaba una 
muestra. No se realiz6 un estudio por sexos debido al pequeAo 
tamaAo muestral. Los resultados tienen s6lamente un fin des— 
criptivo ya que en numerosas ocasiones, cerca del 30%, no se co— 
noce con exactitud la zona del craneo de la que proviene la 
muestra. Las variables analizadas fueron las siguientesi dia— 
métro aparente, diametro medular, diametro mfnimo y diametro ma— 
ximo; todas ellas expresadas en y a partir de las mismas se 
obtuvieron el fndice medular, transversal y el diametro medio o 
grosar (Tabla 59).
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Variables n m ds
DIAMETRO APARENTE 50 65.25 18.54
DIAMETRO MEDULAR 21 12.25 4.13
DIAMETRO MINIMO 33 61.36 15.92
DIAMETRO MAXIMO 33 91.06 30.87
DIAMETRO MEDIO 0 GROSOR 33 75.83 21.34
INDICE MEDULAR 21 0.18 0.05
INDICE TRANSVERSAL 33 0.70 0. 15
Tabla 59 : Paramètres estadfsticos del cabello obtenidos en 
la poblacion de Amir Abdallah. Medidas en mieras.
Desde un punto de vista comparativo las variables de la 
tabla 59 mas interesantes son los diâmetros mfnimo y maxima, el 
grosor y el fndice transversal.
Los resultados de los diâmetros se han comparado con 
los obtenidos por VERNALL (1961) en su estudio sobre cuatro gru— 
pos raciales: Chinos, Caucasoides, Hindues y Negroides; cuyos 
tamaRos muestrales eran 20, 21, 26 y 19 individuos respectiva- 
mente (Tabla 60).
POBLACIOfÆS DIATÆTRO - MINIMO DIAMETRO - MAXIMO
m ds m ds
AMIR ABDALLAH 61.36 15.92 91.06 30.87
CHINOS 76.79+++ 9.48 94.28 13.64
CAUCASOIDES 56.74 6.09 81.94 11.32
HINDUES 66.49 7.85 92.94 9.84
NEGROÏDES 58.52 8. 15 98.23 10.68
Tabla 60 : Parâmetros estadfsticos y comparaciôn respecto de 
Amir Abdallah de los diâmetros transversal es en 
cuatro grandes grupos raciales. Medidas en micras.
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La muestra china présenta el mayor diâmetro mfnimo de 
todos los comparados; por contra, los caucasoides europeos son 
los que poseen menores valores, aunque no dif1eren estadfstica- 
mente de los negroides. Amir Abdallah, con un promedio superior 
al de europeos y negroides, difiere significativamente de la sé­
rié china al presentar un valor muy inferior al de esta (F,^ “ 
19.56+++).
VERNALL demostraba en su estudio que la serie caucasoi- 
de europea posefa el menor diametro maximo de todos los compara— 
dos, no existiendo diferencias entre el resto de las muestras. 
Amir Abdallah, aun con mayores promedios que los obtenidos en 
los europeos, no difiere de ninguno de los grupos comparados y 
queda en una posiciôn comprendida entre los europeos y los mela- 
nodermos.
Segun los datos bibliogrâficos consultados los mongo­
loïdes presentan el max i mo grosor del cabello, seguramente como 
consecuenc i a de su mayor diametro mfnimo, segui dos de los cauca— 
soldes y negroides que entre sf no difieren (VERNALL, 1961; 
HRDY, 1973).
El diametro medio o grosor del cabello de la poblacion 
estudiada se ha comparado con el de las series nubias de la ne­
cropolis de Semna (HRDY, 1978) y las muestras europeas y del Es­
te de Africa analizadas por el mismo autor en 1973 (Tabla 61).
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La necropolis de Semna, en la Al ta Nubia, estâ formada 
por très horizontes culturales, grupo Meroitico, X y Cristlano. 
Aqui no se considéré por separado el grupo Cristiano debido a 
que solo esta formado por cinco muestras.
POBLACIONES n m ds G.L. t o F
AMIR ABDALLAH 33 75.83 21.34
SEMNA (Total) 76 78.92 14.40 1,45 0.578
MEROITICO 56 80.93 14.98 1,50 1.461
GRUPO X 15 72.20 13.59 1,40 0.505
EUROPEOS 30 79.17 11.27 1,49 0.618
AFRICA ORIENTAL 20 76.10 15.83 51 0.049
Tabla 61 : Parâmetros estadfsticos y comparacién del grosor del 
cabello respecto de Amir Abdallah. Medidas en micras.
La tabla anterior recoge el resultado de dichas compa— 
raciones y de el1 a se deduce que no existen diferencias signlfi- 
cativas entre Amir Abdallah y las poblaciones nubias de la serie 
Semna; sin embargo, si difieren el grupo meroftico y X de dicha 
poblacién <t„= 2.042), siendo mayor el valor obtenido en el pri— 
mero; tampoco existen diferencias con respecto a la serie euro­
pea y africana, esta ultima la mâs semejante, y por ello puede 
afirmarse que para la poblacién analizada el grosor del cabello 
no es una variable que permita diferenciaria de otras series.
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El corte transversal del cabello ademâs de permitir la 
medida de los diâmetros mfnimo y mâximo permite el estudio de la 
forma de la secciôn. RAKOTOSAMIMANANA (1977) ofrece una extensa 
clasificacion que varfa desde la forma ovalada hasta la renifor—  
me a través de pasos intermedios como semicircular, circular, 
triângular, ovoide y piriforme. Menos subjetiva parece la utili- 
zacion del fndice transversal, ya que, cuanto mayor sea su valor 
tanto mâs se aproximarâ la forma de la secciôn a un cfrculo.
Siguiendo el ultimo de los metodos, se obtuvo un valor 
para la poblacion analizada de 0.698î 0.025; âsto indicarfa que 
el diametro mfnimo représenta aproximadamente dos tercios del 
diâmetro mâximo.
En la tabla 62 se compara el valor obtenido en la po­
blacion estudiada con los de la Colecciôn liarro del Instituto de 
Antropologfa de Turfn (XII dinastfa)(RABINO-MASSA y CHIARELLI, 
1972), asf como con los detectados por VERNALL (1961).
POBLACIONES n m ds
AMIR ABDALLAH 33 0.698 0. 146
COLECCION MARRO 12 0.671 0.077
CHINOS 20 0.826+++ 0.052
EUROPEOS 21 0.712 0.065
HINDUES 26 0.729 0.057
NEGROÏDES 19 0.599+++ 0.047
Tabla 62 s Parâmetros estadfsticos y comparaciôn del fndice
transversal del cabello respecto de Amir Abdallah.
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La muestra melanoderma présenta el menor fndice de to­
dos los comparados mientras que la china posee el mayor; ésto 
signifies que la forma de la secciôn de la primera es la mâs 
elfptica de todas, mientras que la forma de la segunda es la que 
mâs se aprox i ma a la circular. Entre ambos extremos se localizan 
el resto de poblaciones comparadas; europeos e hindues no difie­
ren entre sf y sf lo hacen con chinos y negroides. La serie es­
tudiada présenta un fndice que no difiere del obtenido en la Co— 
lecciôn Marro; ambas series presentan una secciôn elipsoidal que 
no se diferencia de la de europeos o hindues. Sin embargo, Amir 
Abdallah difiere de la muestra melanoderma (F , = 12.86) y china 
(F,^ j= 20.97); la secciôn es lôgicamente mâs redondeada que la 
observada en la primera, pero menos que la obtenida en la segun­
da.
Segun estos resultados, el fndice transversal del cabe­
llo serfa un buen criterio para diferenciar la poblacion estu­
diada de la serie melanoderma y china de VERNALL, no permi tien- 
do, por el contrario, discriminer entre Amir Abdallah, Colecciôn 
Marro, europeos e hindues.
El estudio descriptivo, tal y como se comentaba en la 
metodologfa (II.1.5), se basé en considérer el tipo de la forma 
general del cabello y la presencia de médula. Se incluye aquf 
por su escasa entidad como apartado, asf como por su relaciôn
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con el analisis cuantitativo del propio cabello, evidentemente 
mayor que con otras variables cualitativas posteriormente estu- 
diadas.
Segün RAKOTOSAMIMANANA (1977) la utilizaciôn de la cla­
sif icacion tipolôgica de MARTIN-SALLER respecto de la forma del 
cabello es demasiado ardua, subjetiva y por consiguiente impre­
cise; en dicha clasificacion las formas varfan desde el tipo A 
del cabello Leiotrico o liso, al L del Ulotrico o en grano de 
pimienta; por eso propone la utilizaciôn de la misma modificada 
por OLIVIER (1960), semejante en todo a la de BROCA, quedando 
reducida a sels tipos fondamentales.
El cabello de la serie de Amir Abdallah puede conside- 
rarse como Ouimatotrico o incluido entre los tipos C, D, E y F 
de MARTIN-SALLER. Basicamente, el mayor porcentaje estâ compues- 
to par los cabellos lanosos o con bucles (51%) y ondulados 
(28%), existiendo un 21% de cabello liso, muy corto, en el que 
se encuentran la mayorfa de las muestras pertenecientes a indi— 
viduos juveniles.
La médula del cabello, en el caso de presentarse, puede 
ser contfnua, discontfnua y en islotes. En la muestra analizada, 
formada por 16 varones y 29 mujeres, se détecta una frecuencia 
aproximada de ausencia medular del 44%, con una distribuciôn de— 
sigual en uno y otro sexo (x'= 6.638)(Tabla 63); los varones con
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cabello amedular const!tuyen el 19%, mientras que en las mujeres 
la frecuencia alcanza el 59%.
Como consecuencia de lo anterior se détecta una distri­
bue! on diferente de los tipos de cabello (Xj= 8.133), ya que si 
solo se comparan los dos sexos respecto de cabellos con médula 
no se detectan diferencias significatives (X|= 1.372).
Amedular Contfnua Discontfnua Islotes
VARONES 3 2 7 4
MUJERES 17 4 6 2
Tabla 63 : Distribuciôn en valores absolutos de la frecuencia
de tipos medulares del cabello en Amir Abdallah.
La médula discontfnua parece ser la mâs frecuente, 52% 
en promedio, mientras que el tipo contfnuo y en islotes se pré­
senta en igual numéro, el 24%.
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111.5 ESTUDIO DE VARIABLES CUAL1TAT1VA5 D EP16ENETICAS
Los pr i meros estudios antropolôgicos se basaron funda­
mental mente en datos antropométricos cuantitativos, sin embargo, 
también pueden aplicarse al estudio de las poblaciones humanas 
variables discretas no métricas o cualitativas.
En las poblaciones actuales pueden analizarse las 
frecuencias alélicas de un determinado carâcter, comparando su 
distribuciôn geogrâfica mediante aleloclines o ifneas isoaléli- 
cas, pero en las poblaciones antiguas, por lo general, sôlo pue— 
den utilizarse "rasgos" o variables discretas como indicadores 
genêticos, a pesar de que una de las dificultades en su 
utilizaciôn sea la falta de conoc i mi ento casi total del tipo de 
herencia que presentan (BERRY y BERRY, 1972).
En la présente Tesis se analiza la frecuencia de la 
serie de caractères que aquf se détailan y que se irân desarro- 
llando a continuaciôn.
Foramen frontal, infraorbitario y mentoniano. 
Pterion.
Metopismo.
Presencia de huesos supernumerarios (««ormianos). 
Puente milohioideo.
Agénesis del tercer molar.
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1II.5.1 FORAMEN FRONTAL. INFRADRBITARIQ Y MENTONIANO
La abertura orbitaria tiene una forma mâs o menos cua- 
drangular; su borde supraorbitario esta formado por el hueso 
frontal y sobre él suele presentarse la escotadura supraorbita— 
ria a través de la cual pasan el nervio y los vasos supraorbita­
ri os. Medial a esta escotadura se encuentra la pequeRa escotadu— 
ra o foramen frontal.
Localizado aproximadamente un centfmetro por debajo del 
borde infraorbitario y sobre el maxi1ar se présenta el foramen 
infraorbitrario, a través del cual pasan el nervio y vasos 
infraorbitarios. A1 igual que para el anterior puede ser unico o 
multiple.
Por debajo del espacio existante entre los premolares o 
por debajo del segundo premolar se abre el foramen mentoniano, 
por él emergen los vasos y nervio mentonianos. A1 igual que en 
otros huesos a menudo se presentan orificios accesorios, muchos 
de ellos transmiten aportes nerviosos auxi1iares a las piezas 
dentarias y sus alveolos.
Existen pocos estudios sobre la frecuencia del foramen 
frontal accesorio y son mas numerosos los dedicados al 
infraorbitario y mentoniano. La frecuencia de éstos dos ûltimos
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en el hombre es muy inferior a la observada en otros primates. 
Foramen infraorbitario multiple se présenta en el 95.9 % de los 
orangutanes, 86 % de los chimpances y 45.5 % de los gorilas;
respecto del mentoniano cabe decir que los valores son del 39, 
15.6 y 27.8 % respecti vamente (ASHLEY-MONTAGU, 1954).
En la especie Humana los valores varfan de unos grupos
a otros; para los indios nortearnericanos se obtienen frecuencias 
de infraorbitario accesorio de un 28-33 % y del 2.14 % para el 
mentoniano, mientras que para poblaciones mela;lodermas africanas 
los valores respectives son del 6.29 % y del 8.01 % (RIESENFELD, 
1956; ASHLEY—MONTAGU, 1954), y en los europeos del 15.3 % y del
2.7 X .
En la tabla 64 se indica la frecuencia de foramen fron­
tal unico o supernumerario tanto para cada lado del crâneo, como
considerando ambos sexos.
Lado Izquierdo Derecho Total
n % n 7. n %
VARONES
Ausencia 15 30.00 13 26.53 28 28.28
IMico 19 38.00 19 38.78 38 38.38
Multiple 16 32.00 17 34.69 33 33.33
MUJERES
Ausencia 17 36. 17 16 32.65 33 34.37
Unico 17 36. 17 21 42.86 38 39.58
Multiple 13 27.66 12 24.49 25 26.04
TOTAL
Ausencia 32 32.99 29 29.59 61 31.28
Unico 36 37. 11 40 40.82 76 38.97
Multiple 29 29.90 29 29.59 58 29.74
Tabla 64 : Frecuencia y tipos de foramen frontal en A. Abdallah
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No existen diferencias significativas en la distribuciôn 
de las très clases de morfologia entre lado derecho y lado 
izquierdo ni en varones (X,= 0.163), ni en mujeres (X,= 0.449).
Por consiguiente, no existe asimetrfa en la manifestaciôn de 
este carâcter en la poblacion de Amir Abdallah. Respecto a la 
distribuciôn por sexos tampoco existen diferencias apreciables 
(X*= 1.4675).
La frecuenci a total de foramen frontal accesorio es del 
29.74 %; valor muy semejante al obtenido en Egipto (Gizeh 26.0%) 
o Nubia (Jebel Noya 28.2%) y radicalmente diferente del de los 
egipcios predinâsticos de Naqada (52.5 % ; t = 3.165 +++) o la 
poblacion Kerma (69.0 % ; t = 5.091 +++) (BERRY y BERRY, 1972), 
y del correspond!ente a los predinâsticos de Gebelen (82.9 %)
(MASALI, 1981).
La frecuencia de foramen infraorbitario multiple es 
inferior a la del frontal y se ha representado en la tabla 65.
Este carâcter se présenta con una frecuencia del 19.25 % 
No existe un lado preferenci al en el que aparezca en mayor 
numéro ni en varones (X*= 0.3162) ni en mujeres (X* = 0.4972),
como tampoco se aprecian di ferenci as entre ambos sexos (X' = 
0.5909).
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Lado Izquierdo Derecho Total
n % n y . n %
VARONES
Unico 45 84.91 42 80.77 87 82.86
Môltiple 8 15.09 lO 19.23 18 17. 14
MUJERES
Unico 44 81.48 41 75.93 85 78.70
Môltiple lO 18.52 13 24.07 23 21.30
TOTAL
Unico 89 83.18 83 78.30 172 80.75
Mültiple 18 16.82 23 21.70 41 19.25
Tabla 65 : Frecuencia y tipos de foramen infraorbitario en la
poblaciôn analizada.
La incidencia en la poblacion de Amir Abdallah es su­
perior a la de las poblaciones de Naqada (6.0 %, t = 2.829 ++),
Gizéh (7.1 7., t = 2.348 +) y Kerma (3.0 %, t = 3.340 +++) no
obteniendose diferencias respecto de la poblacion nubia de Jebel 
Noya (13.8 % t = 0.776).
VAGN NIELSEN (1970) observa frecuencias muy diferentes 
dependiendo del periodo cultural analizado en Wadi Haifa, 
variando desde el O % del grupo A al casi 12 % de los varones 
del grupo X.
La frecuencia de foramen mentoniano supernumerario o 
accesorio es, como se indicaba anteriormente, mucho menor que 
cualqui era de los hasta aqui analizados. La tabla siguiente 
resume la distribuciôn observada en la poblaciôn sujeta a 
estudio teniendo en cuenta el sexo y cada uno de los 1 ados del
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cuerpo mandibular.
Lado Izquierdo Derecho Total
n % n % n y.
VARONES
Unico 53 94.64 53 94.64 106 94.64
Mültiple 3 5.36 3 5.36 6 5.36
MUJERES
Unico 42 85.71 46 93.88 88 89.80
Mùltiple 7 14.29 3 6. 12 lO 10.20
TOTAL
Unico 95 90.48 99 94.29 194 92.38
Multiple lO 9.52 6 5.71 16 7.62
Tabla 66 : Tipos de foramen mentoniano en la poblaciôn de Amir
Abdal lafi.
No se han detectado diferencias en la distribuciôn del 
carâcter en cada uno de los sexos <X*= 1.745), asf como tampoco 
existe una asimetrfa o cuerpo mandibular preferenci al para 
localizar orificios mentonianos multiples <X*= O) en los varones 
ni en las mujeres <Xf= 1.782), a pesar de que ciertos autores 
(ASHLEY-MONTAGU, 1954) afirman que es mâs comun en el lado dere­
cho.
La frecuencia observada en la poblaciôn de Amir 
Abdallah es del 7.62 % , superior a la determinada por VAGN 
NIELSEN (1970) en la poblaciôn del grupo X de Wadi Haifa como 
puede verse en la siguiente tabla:
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POBLACION PRESENCIA y . X= P
AMIR ABDALLAH 16/210 7.62
GRUPO A 3/94 3. 19 2.172 n. s.
GRUPO C 26/461 5.64 0.963 n. s.
FARACWICO 6/152 3.95 2.083 n ■ S  m
MEROITICO 5/108 4.63 1.033 n • Se
GRUPO X 4/147 2.72 3.923 <0.05
Tabla 67: Frecuencia de foramen mentoniano en diferentes series
niloticas. Comparaciôn respecto de Amir Abdallah.
No existen datos sobre este carâcter para las 
poblaciones de Gizeh, Jebel Noya, Naqada y Kerma (BERRY y BERRY, 
1972).
111.5.2 PTERION
La region ptérica esta constituida por una pequeRa zona 
circular que incluye al hueso frontal, esfenoides, parietal y la 
porcion escamosa del hueso temporal; por tanto, es un ârea donde 
entran en contacte las piezas ôseas indicadas y segun como sea 
dicho contacte se definen di ferentes formas o tipos de region.
En la especie humana la forma ptérica mâs frecuente es 
la constituida por la articulacion del esfenoides con el 
parietal, de modo que los huesos frontal y temporal no entran en 
contacte. A este tipo de region ptérica se la denomina "pterion 
en H" o esfeno-parietal. La segunda forma mâs frecuente esta 
formada por la articulacion del hueso frontal con el temporal
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recibiendo el nombre de "pterion en I" o frontotemporal. Su in­
cidencia varfa desde prâct i camente O en un cementerio britânico 
del siglo XVII a un 9.8 % en crâneos nigerianos (GRAY, 1985), 
pero alcanza el 98.7 % en el gorila, 89.8 % en el chimpancé y 
29.8 X en el orangutan. Un pterion mucho menos frecuente es el 
denominado "en K", en él los cuatro huesos entran en contacte en 
un solo punto ofreciendo el aspecto de la letra K y de ahf su 
nombre. Por ultimo puede darse el caso de que ninguna de las 
piezas ôseas que componen la zona ptérica entren en contacte 
entre sf, en ese caso se présenta un hueso wormiano denominado 
epiptérico.
En la bibliograffa consultada existen poco datos sobre 
la forma o tipo de region ptérica y, sin embargo, son numerosos 
los estudios en los que se indica la frecuencia de hueso 
epiptérico (MURPHY, 1956; BERRY y BERRY, 1967). BROTHWELL (1965) 
da una frecuencia de conexion frontotemporal en los "antiguos 
egipcios" del 1.55 X .
La tabla siguiente muestra la distribuciôn por sexos de 
los tipos ptericos observados en la poblaciôn de Amir Abdallah.
TIPO DE REGION VARONES MUJERES TOTAL
PTERICA n X n X n X
fftJESO EPIPTERICO 10 9.80 11 10. 19 21 10.00
FRONTOTEMPORAL 2 1.96 4 3.70 6 2.86
ESFENOPARIETAL 90 88.24 91 84.26 181 86. 19
En K — -- 2 1.85 2 0.95
Tabla 68 : Frecuencia de distintos tipos de region ptérica en 
Amir Abdallah.
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Es obvio que la articulacion esf enopar i etal es la mâs 
frecuente (86.19 %) seguida de la presencia de hueso epiptérico, 
frontotemporal y en K. No se han detectado diferencias en la 
distribuciôn sexual (X*= 2. 55 n.s.) por lo que pueden considé­
rer se ambos sexos conjuntamente.
Por las razones antes aducidas sôlo podrân ser 
comparadas con otras poblaciones la articulacion frontotemporal 
y la presencia de hueso epiptérico. Respecto de la primera, 
(Tabla 69) la frecuencia es del 2.86 %, no muy alejada de la de 
los egipcios définidos por BROTHIÆLL (1972); sôlo se aprecian 
diferencias significativas con la serie del grupo X de Wadi 
Haifa (VAGN NIELSEN; 1970), y no con la del grupo A debido al 
tamaRo de la muestra. BROTHWELL indica frecuencias de hasta el 
13.55 % en poblaciones negras africanas pero sin définir la 
procedencia de dichos grupos humanos; de cualquier forma, 
résulta évidente lo elevado de dicho valor respecto del obtenido 
en la poblaciôn del présente estudio.
n % X»
A. ABDALLAH 6/210 2.86
GRUPO A 2/28 7.14 1.397 n.s.
GRUPO C 8/123 6.50 2.562 n.s.
FARAONICO 1/38 2.63 0.006 n.s.
MEROITICO 2/113 1.77 0.360 n.s.
GRUPO X 9/129 6.98 3.207 +
Tabla 69 : Frecuencia de region fronto-temporal en diferentes 
poblaciones nubias. Comparaciôn con A. Abdallah.
208
La frecuencia de hueso epiptérico en la poblacion 
analizada es del 10 % , y ninguno de los dos sexos muestra 
preferencialmente este tipo de articulacion (X*= 0.008).
En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos 
en otras poblaciones y la comparaciôn de éstos con el aquf 
analizado.
n % t
A. ABDALLAH 21/210 10.0
GIZEH ? 8.0 0.445 n.s.
NAQADA ? 6.7 0.819 n.s.
GRUPO A 5/28 17.9 1.144 n.s.
GRUPO C 29/123 23.6 3.268 ++
FARAONICO 8/38 21.0 1.750 n.s.
MEROITICO 26/112 23.2 3.090 ++
GRUPO X 28/120 23.3 3. 180 ++
KERMA ? 13.0 0.599 n.s.
JEBEL MOYA ? 14.8 0.771 n.s.
Tabla 70 i Comparaciôn de frecuencias de hueso epiptérico en 
diferentes poblaciones niloticas.
Los grupos culturales de Wadi Haifa presentan valores 
substancialmente elevados, sobre todo si se tiene en cuenta 
que frecuencias superiores al 16 % se han detectado en
poblaciones medievales del norte de Europa (Edimburgo y Oslo) o 
en el Punjab indio (BERRY y BERRY; 1972) y que los valores para 
poblaciones negras africanas son del 11.58 % (BROTHWELL, 1972).
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II1.5.3 METOPISMO
El hueso -frontal se osifica a partir de dos centres que 
aparecen, en la octava semana de vida intrauterina, uno en cada 
tuberosidad frontal. Desde cada uno de estos centres la osifica- 
ci 6n se extiende hacia arriba para formar la mitad correspon- 
diente del hueso, hacia atrâs para formar la parte orbitaria y 
hacia abajo para formar la porciôn nasal del hueso. Al nacimien­
to el hueso esta constituido por dos mitades separadas por la 
sutura frontal o metôpica; esta sutura se cierra durante los dos 
primeros aRos de vida y normalmente estâ obiiterada hacia los 
ocho aRos (GRAY, 1985), pero puede ocurrir que la sutura perma— 
nezca abierta en el adulto y en ese caso constituye lo que se 
denomina metopismo (sutura ossis frontalis persistons).
Numerosos estudios demuestran que la frecuencia de 
metopismo en los caucasoides es muy constante, cercana al 10 %
(TORGERSEN, 1951 ; BROTHWELL, 1972), mientras que en poblaciones 
negras y australianas se presentan valores mucho mâs bajos 
prôximos al 1—2 % e incluso en los Ashanti del O % (BERRY y 
BET^Y, 1967).
TORGERSEN (1951, 1963) considéra que este carâcter pre-
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senta herencia dominante con una penetrancia del 11 %, apare-
ciendo en mayor numéro en zonas interlores continentales. Se 
tratarfa, segun este autor, de un rasgo que esta incrementando 
su distribuciôn en el mundo y cita como ejemplo que en la pobla­
ciôn noruega, a lo largo de 2000 aRos, se ha doblado su frecuen­
ci a.
La tabla 71 recoge la frecuencia de metopismo en la po­
blaciôn analizada.
VARONES mJERES TOTAL
n % n % n 7.
Presenci a 1 2.04 1 1.72 2 1.87
Ausencia 48 97.96 57 98.28 105 98. 13
Tabla 71 : Frecuencia de metopismo en Amir Abdallah.
El porcentaje de metopismo es 11geramente superior en 
los varones, pero no existe dimorfismo sexual ya que no se 
aprecian di ferenci as significativas en la distribuciôn de este 
carâcter (X*= 0.015). La frecuencia para el total de la pobla­
ciôn es del 1.07 % .
Dicho valor es muy bajo si se compara con el 10 % del
grupo leucodermo (Caucasoide) y bastante semejante al observado 
en grupos melanodermos. En Wadi Haifa (VAGN NIELSEN, 1970) el
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promedio para todos los grupos culturales es del 2.65%, con
frecuencias que varfan desde mâs del 5 % del grupo A hasta el
1.16 % del grupo Meroftico. De lo anterior se• deduce que, compa-
rado con su frecuencia en poblaciones europeas, el metopismo es
un fenômeno raro en Nubia; asf y como puede apreciarse, (Tabla
72), sôlo se detectan diferencias significativas respecto de la
poblaciôn egipcia de Gizéh.
n % t
A. ABDALLAH 2/107 1.87
GIZEH ? 10.0 2.155 +
NAQADA ? 6.6 1.520 n.s.
GRUPO A 2/39 5. 13 0.976 n.s.
GRUPO C 8/246 3.25 0.761 n.s.
FARAONICO 3/102 2.94 0.508 n.s.
MEROITICO 1/86 1. 16 0.404 n.s.
GRUPO X 3/87 3.45 0.688 n.s.
KERMA ? 2.0 0.055 n.s.
JEBEL MOYA ? 3.2 0.426 n.s.
Tabla 72 s Frecuencias de metopismo en la cuenca del Nilo. 
Comparaciôn respecto de Amir Abdallah.
111.5.4 HUESOS W0RM1AN05
Ademâs de los centros de osificaciôn habituaies de los 
huesos del crâneo pueden existir otros a lo largo de las 
suturas dando origen a pequeRos huesos denomi nados supernumera— 
rios o wormianos. Estas piezas ôseas se encuentran mâs fre—
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cuentemente en el trayecto de la sutura lambdoidea y su numéro 
esta limitado, general mente, a dos o très, aunque en sujetos 
hidrocéfalos pueden encontrarse en mayor cantldad. En consecuen- 
cia, los huesos suturaies han sido relacionados con una expan­
sion craneal râpida (GRAY, 1983), con def ormac i ones del crâneo o 
deficiencias en la formacion osea (HESS, 1946) o, siguiendo a 
TORGERSEN (1954), se tratarfa de un carâcter de herencia domi­
nante con una penetrancia del 50 % (cit. por BROTHWELL, 1972; 
y apoyado por EL-NAJJAR y BASSON, 1977), ya que la presencia de 
estos huesos ha sido detectada en el esqueleto craneal de fetos 
a término.
En la présente Tesis se analiza la frecuencia de huesos 
supernumerarios localizados en la sutura 1ambdâtica y los valo— 
res observados aparecen en tabla 73.
VARONES MUJERES TOTAL
n % n 7. n %
Presencia 19 37.25 22 39.29 41 38.62
Ausenc i a 32 62.75 34 60.71 66 61.68
Tabla 73 : Frecuencia de huesos wormianos en Amir Abdallah.
No se détecta una distribuciôn diferente en uno u otro 
sexo (X?= 0.0466 ), por lo que es posible considerar el conjunto 
de la poblaciôn. El valor total estâ prôximo al 40 %, por consi—
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guiente, se trata de un carâcter relativamente frecuente en la 
poblacion meroftica estudiada.
Al igual que para las anteriores variables, se ha 
procedido a comparer dicha frecuencia con la obtenida en otras 
poblaciones prôximas y los resultados aparecen resumidos a 
continuaci6n.
POBLACION FRECUENCIA t
Amir Abdallah 38.32 %
Israël (Palestine) 29.8 % 1.0789 n.s.
Gizeh 37.00 % O.1590 n.s.
Naqada 31.6 % 0.8747 n.s.
Gebelen 52.2 % 1.5868 n. s.
Kerma 26.0 % 1.5408 n.s.
Jebel Noya 44.6 % 0.6331 n.s.
Tabla 74 > Comparaciôn de frecuencias de huesos wormianos 
lambdâticos respecto de la poblaciôn estudiada.
No se aprecian diferencias significatives con la 
poblaciôn de Amir Abdallah, asf como tampoco parece existir un 
gradients geogrâfico de este carâcter. La frecuencia mâs baja se 
présenta en la poblaciôn Kerma y la mâs elevada en la 
per tenec i ente a los predinâsticos de Gebelen.
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III.5.5 PUENTE MILOHIOIDEO
En la cara interna de la rama mandibular y aproximada­
mente en su mitad se encuentra el orificio del conducto dentario 
limitado en su parte anterior por la espina de Spix y por el que 
pasan la arteria y nervio dentarios. A su nivel se origina el 
canal milohioideo por el que discurren el nervio y arteria milo- 
hioideos. En ocasiones a lo largo de dicho canal puede presen— 
tarse una estructura 6sea que, originada a partir del cartflago 
de Meckel, da origen al denominado puente milohioideo.
Dos son los tipos de puente reconocidos generalmente 
por los autores (SAWYER et al.. 1978; LUNDY, 1980); el pri mero 
y mâs comun, Tipo A, se extiende desde un punto anteroinferior 
localizado a pocos mi 1imetros del foramen mandibular hasta el 
borde anterior del ârea de insercion del musculo pterigoides 
medio (Figura 20). El segundo tipo (8), menos frecuente, suele 
inici arse en la parte mâs alta del canal mi 1ohi oideo junto a la 
parte posterior de la espina de Spix, y se extiende de forma 
continua (D) o discontinua (C) hasta la parte mâs inferior del 
canal en el cuello mandibular (Figura 20).
OSSENBERG (1974) indica que raramente se observa puente 
en individuos menores de 11 aRos y que entre los 12 y 20 aRos se
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Figura 20: Tipos de puente milohioideo. (Segun KAUL y FATHAK, 1984)
A: Primer tipo. Puente milohioideo mâs usual.
B: Segundo tipo.
C: Forma discontinua del segundo tipo.
D: Forma continua del segundo tipo.
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produce un incremento importante en la manifestacioh de este 
carâcter. Desde luego el tipo de herencia es desconocido, pero 
el patron regional de su distribucion sugiere un control genêti- 
co (SAWYER et al.. 1978; OSSENBERG, 1981).
Como se indicaba anteriormente, la distribucion del 
puente milohioideo puede variar desde la total ausencia del ca— 
râcter, a la presencia del tipo D, pasando por diversas formas 
intermedias. En el presents caso se ha considerado la presencia 
o ausencia en ambas ramas mandibulares y, con el fin de estable- 
cer comparaciones con otras poblaciones, se ha tenido en cuenta 
la bi1ateralidad.
En la tabla 75 se indica la distribucion de 1 os dife— 








Tipo A 10 9.09 lO 8.47 20 8.77
B 4 3.64 3 2.54 7 3.07
C 1 0.91 1 0.85 2 0.88
D 1 0.91 - — 1 0.44
Ausencia 94 85.45 104 88. 14 198 86.84
Tabla 75 : Frecuencia de 1 os tipos de puente milohioideo en la 
poblaciôn de A. Abdallah (n=l lO en cf*y n=l 18 en Ç) -
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De acuerdo con la tabla anterior el 14.54 % de los
varones y el 11.86 % de las mujeres presentan puente miloihoideo.
SAWYER et al.. (1978) indican que este carêcter se présenta 
con mayor frecuencia en las mandibulas femeninas, pero ni en el 
présente caso (X*= 0.3581) ni en el realizado en la poblacidn 
americana (CDRRUCCINI, 1974) se detectan esas diferencias.
De la tabla se deduce que el puente de tipo A es el mas 
usual y constituye el doble de la frecuencia observada para los 
restantes tipos.
La incidencia en el total de la poblaciôn es del 13.16%; 
dicho valor es substancialmente mayor del detectado por 
OSSENBERG (1974) en franceses con el O.47% y menor al 32.20% de 
los Khoisanidos (LUNDY, 1980) (t - 4.0932 +++ y t = 4.3821 +++
respectivamente); sin embargo résulta ser muy semejante al de
los Bantd (12.30%), negros americanos (10.44 a 15.40%) (CORRÜ— 
CCINI, 1974; SAWYER et al.. 1978) y norteamericanos de raza 
blanca (11.15% a 16.10%) con los que no se observan diferencias 
significatives.
Dada la bajTsima frecuencia de puente milohioideo de- 
tectada en la serie francesa y al tener s61o la referenda de la 
poblaciôn americana como représentante de los caucasoides, se
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procedi6 a analizar dos series del Departamento de Antropologfa 
de esta Facultad y cuyos datos eran hasta ahora ineditos. La 
primera corresponde a Merida (Badajoz), datada como de los si - 
glos V al VII, y la segunda a la serie de Wamba (Valladolid) del 
siglo XV.
Las frecuencias de puente milohioideo para estas dos 
poblaciones son respectivamente de 3/58 y 7/114, es decir del 
5.17 y 6.14%; no existiendo diferencias significativas entre las 
mi smas.
Al comparer estas poblaciones con las de Amir Abdallah 
se detectan diferencias significatives tanto de forma individual 
(t = 1.929+ con Mérida; t - 2.107+ con Wamba), como si se combi— 
nan en una sola serie (t — 2.531+). Por consiguiente, Amir
Abdallah présenta una frecuencia de puente milohioideo muy 
superior a la de las poblaciones espaRolas consideradas.
II1.5.6 AGENESIS DEL TERCER MOLAR
En la especie humana la deficiencia dentaria en el nû— 
mero de piezas afecta principalmente a los incisivos latérales 
superiores, segundos premolares inferiores y terceros mol ares. 
La tendencia evolutive, como es bien sabido, esté dirigida hacia 
una reduce ion en el tamafSo, forma y numéro de las piezas denta—
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rlas.
La fal ta de ciertas piezas puede deberse a très fenome- 
nos: Agenesis o ausencia congenita (la causa mâs comûn); forma- 
ciôn insuficiente o crecimiento abortado de la yema dentaria 
tROBBINS, 1968); y no erupcion de la pieza formada (BRGTHWELL, 
1965), aunque quizâ fuese mejor el têrmino, no emergencia de la 
pieza formada, reservando la palabra erupciôn para denotar la 
aparicion de la pieza en la cavidad oral (DEMIRJIAN, 1978).
En el présente caso no se han realizado radiograffas de 
aquellos restos que carecCan de M3, con lo que se podia haber 
obviado, cuando menos, una de las posibi1idades, pero por los 
datos bibliograficos consultados, la sobre estima es muy peque— 
fia; asf PEDERSEN (cit. por DE PEREZ, 1970) manif lesta que el 
error que se présenta al omitir el examen de rayos X no afectara 
seri amente los estudios de ausenci a congénita de terceros 
molares.
A pesar de los estudios realizados para determinar el 
grado de aoci aciôn de la agenesis con tumores, sffi1i s, tubercu­
losis o anomalfas endocr i nas y nutricionales no se ha detectado 
una evidencia clara (DE PEREZ, 1970); sin embargo, experimentos 
con animales e i nvest i gac i ones en gemelos o fratrias han demos- 
trado que la agenesis esté genêt i camente determinada (MANDEVILLE 
1950-51). La herencia de este caracter es explicada por GARN gt
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al. (1963 y 1964) como si fuera debida a la acciôn de dos ale-
los en un mismo locus. El fenotipo AA serfa el responsable de la 
pérdida del M3 y de otros dientes, mientras que el heterozigoto 
Aa caracterizarfa s6lamente la agenesis del M3. Aparentemente se 
trata de un esquema demasiado sencillo, al menos, a juzgar por la 
distribucion observada en los distintos grupos raciales.
Otros factores a tener en cuenta a la hora de conside-
rar la emergencia de la denticiôn permanente serfan: la disponi- 
bilidad de espacio en el arco dentario (FANNING, 1962; ANDERSON 
y POPVICH, 1981), ya sea por diferencias genêticas o como conse- 
cuencia de la extraccion de otros molares; y la distinta edad de 
aparicion de 1 as piezas dentari as (HASSANALI y ODHIAMBO, 1981).
En los individuos con ausencia congénita del tercer mo­
lar se produce un retraso de la calcificacion de otras piezas, e 
incluso, puede modi ficarse el orden de erupcion (GARN et al.. 
1963); ademâs, dichos indi viduos presentan dientes més pequeAos, 
por reduce i 6n del diametro mesodistal, viéndose més afectadas 
las piezas anteriores y en menor grado las posteriores (GARN et 
al.. 1964). Asf pues, todo parece indicar que la ausencia de 
una pieza dentaria no es un fenômeno ai si ado, sino la expresi on 
de un hecho que afecta a toda la dent i c i 6n.
En la présente Tesis se estudian solo individuos adul —
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tos y se tiene en cuenta la ausencia de M3 en ambos lados hemi- 
mandibulares. Se analizaron 109 individuos <59 varones y 50 mu— 
jeres) por lo que se examinô un total de 218 hemimandibulas; no 
detectandose asimetrfa para este caracter (Tabla 76). La distri— 
buciôn teniendo en cuenta el sexo serfa la définida en dicha ta­
bla en la que se représenta la erupciôn del tercer molar y la a- 
génesis.
HEMIMMMDIBULAS PRESENTE AUSENTE %
VARONES LD 59 51 8 13.6
LI 59 51 8 13.6
MUJERES LD 50 47 3 6.0
LI 50 47 3 6.0
TOTAL AL 218 196 22 10. 1
Tabla 76 : Frecuencia de ausencia congénita del tercer molar
segun el sexo y en el total de la poblaciôn de 
Amir Abdallah. (LD=lado derecho, LI=lado izquierdo 
AL=ambos lados).
De la tabla anterior parece deducirse que la agenesis 
del M3 afecta en mayor grado a los varones de la poblaciôn ana— 
iizada, sin embargo la prueba de no demuestra diferencias sig­
nificatives (Xf= 1.7045). Para el conjunto de la poblaciôn la 
incidencia de agenesis del tercer molar es del 10% aproximada— 
mente.
CHAGULA (1960) détecta hasta un 7.7% de ausencia congé­
nita del M3 entre estudiantes africanos de diverses origenes ra­
ciales (Bantii, Ni lôticos y Ni 1 oh ami t icos) y f recuenci as del 1.6%
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sobre un total de 188 craneos de individuos adultos. En europeos 
los valores varfan desde cerca del 6% en al émanés, hasta el 25% 
detectado en la poblaciôn sueca (FRIEDRICH y GRAHNEN, cit. por 
BROTHWELL et al.. 1963); mientras que en los mongoloïdes las 
frecuencias alcanzan algo mas del 30%. Asf pues, y como sugieren 
algunos autores, la agenesis es mâs elevada en caucasoides y 
mongoloides que en melanodermos <(ZHAGIW_A, 1960; FANNING, 1962; 
BROTHWELL et al.. 1963 y HASSANALI, 1985).
Comparada con los datos anteriores la frecuencia obser—  
vada en Amir Abdallah es mayor que la detectada por CHAGULA en 
crâneos del Este de Africa (t = 3.947), pero no difiere de la 
muestra de escolares mayores de 25 aRos analizada por el mismo 
autor; y tampoco lo hace con la poblaciôn negra "mestiza" anali- 
zada por HELLMAN en Estados Unidos (BROTHWELL et al.. 1963)
que posee valores del 11%.
De todo lo anterior parece deducirse que la frecuencia 
de agenesis en la poblaciôn meroftica estudiada es mâs elevada 
que la de poblaciones prehistôricas melanodermas del Este de 
Africa, quedando dentro del rango de las caucasoides y no di f i- 




Después de analizar de forma individual cada uno de los 
caractères o rasgos cualitativos se realizô un estudio compara­
tive conjunto con el fin de establecer las posibies asociaciones 
entre las diferentes poblaciones estudiadas a lo largo del valle 
del Nilo. El numéro de caractères se limita a 6 (foramen fron­
tal, infraorbitario, hueso epiptêrico, articulaciôn fronto-tem- 
poral, metopismo y presencia de huesos wormianos) al no poseer 
datos para todas las poblaciones consideradas. Estas se distri- 
buyen geograficamente desde el Del ta del Nilo hasta mâs al Sur 
de Khartoum.
El mêtodo de comparaciôn elegido fué el analisi s de 
Cluster en la modalidad CHI-50R, especffico cuando se emplean 
frecuencias. La matriz de distancias iniciales (Tabla 77) 
origina la agrupacion jerârquica representada en la figura 21. 
Las poblacioes mâs estrechamente relacionadas son Gizéh y 
Palestina cuyo agrupamiento se establece a una distancia de 
2.08; tras ellas se asocian 1 as series predi nâsti cas de Naqada y 
Gebelen. Las series melanodermas Ashanti y Jebel Moya se rela- 
cionan con Amir Abdallah a una distancia de 2.87; mientras que 
la poblaciôn Kerma aparece, segun estos resultados, como la mâs 
alejada del resto de las series (Tabla 77), la muestra Ashanti 













predinâsticos de Naqada y Gebelen, lo que estarfa de acuerdo con 
los datos de COLETT (1933). Estas relaciones difieren en parte, 
especialmente respecto de la asociaciôn de las poblaciones egip- 
cias con la Palestina, de los resultados obtenidos por BERRY y 
BERRY (1972), cuyo método ha sido criticado por CONSTANDSE— 
WESTERMANN (1972). En el présente caso es évidente la mayor se- 
mejanza de los predi nâsti cos con la serie Palestina diferencian- 
dose mâs de Jebel Moya y de los Ashanti.
En resumen, los resultados del anâlisis multifactorial 
seRalan una mayor relaciôn de la serie meroftica de Amir 
Abdallah con las poblaciones melanodermas, en especial con Jebel 
Moya; diferenciadose en mayor grado de las series de Gizéh y Pa­
lestina.
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III.6 DISTRIBUCION DEL SISTEMA ABO
Desde el inicio de las investigaciones paleoserol6gicas 
se han considerado diversas razones que podian alterar los 
resultados de la determinacion del si sterna ABO.
BORGOGNINI-TARLI et al.. (1972) indican que muchos
anâlisis obtenidos sobre tejido oseo y muscular pueden estar 
afectados por la presencia de elementos contaminantes en la 
muestra. Las sustancias uti1izadas en la momificaciôn artificial 
de muchas de las momias egipcias, o el crecimiento de ciertas 
bacterias, podrfan explicar la elevada frecuencia del grupo AB 
de la coleccion tiarro segun los datos del estudio real izado en 
1969, en el que solo se detectaban 3 grupos A y 14 AB. Otra 
fuente de error es la posibie desnaturalizacion del material 
uti1izado, el cual serfa clasificado como grupo O al no reaccio- 
nar con el antisuero anti-A y anti—B por la pérdida de antige- 
nos. Si esto fuera asT, lo logico serfa obtener un exceso de 
grupos O y no de AB que por lo general suele ser lo que aparece 
en la mayorfa de los estudios realizados en este campo. Mejoras 
tecnicas en la determinacion sobre tejido oseo permitieron a 
PAULI (1972) y BORGOGNINI-TARLI et al.. (1981) resultados mâs
f i ables.
La distribucion de los grupos ABO obtenidos en la
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poblacion de A. Abdallah segun la técni ca de eluciôn por cal or 
aparece en la tabla 78. Cinco de las 53 muestras analizadas no 
permitieron un diagnôstico fiable.
A B 0 AB P q r D
n 26 6 11 5
7. 54.2 12.5 22.9 10.4 0.3993 0.1164 0.4787 -0.0056
Tabla 78 : Distribucidn fenotfpica y frecuencias génicas del
sistema ABO en la poblaciôn analizada (n=48).
Como puede observarse existe una diferencia D distinta
de cero por lo que se procediô a realizar el câlculo de unas
estimas corregidas por el método de BERNSTEIN que se pueden 
aceptar como las soluciones con mayor verosimi1itud. Las 
frecuenci as p' q' r' son 0.4004, 0.1167 y 0.4829 respecti va-
mente, por lo que debe seRalarse la elevada frecuencia del gen A 
y la relativamente baja del O. El valor negativo de D podrfa in- 
dicar un exceso de casos determinados como AB, sin embargo la 
rel aciôn D/<r es igual a -0.1762, por lo que puede decirse que la 
poblaciôn se comporta como si estuviera en equi1ibrio (MOURANT
et al.. 1976).
Asociado a 1 os elevados valores del grupo AB existe 
siempre un cierto numéro de muestras no diagnosticadas; la fre­
cuencia de estas es variable y depende en gran medida de 1 as
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titulaciones de los antisueros o de la eficacia en la tecnica de 
eliminacion de sustancias contaminantes. En el presente caso, y 
como se indicaba anteriormente, existe un 9.4% de no détermina— 
ciones, valor muy inferior al 19% de la serie israelita de MICLE 
et al.. (1977), al 20% obtenido por DINIC y JANKAVIC (1979) en 
muestras ôseas de los siglos X-XII de la penfnsula de los Balca­
nes y al 27.3% de la serie egipcia estudiada por BORGOGNINI- 
TARLl et al.. (1981). Résulta obvio afirmar que la presencia 
de estas muestras no diagnosticadas puede influir en la distri- 
buciôn de las frecuencias fenotfpicas.
Un hecho a resaltar es que los cinco casos AB fueron 
diagnosticados sobre cabellos femeninos, pero aparentemente no 
existe una asociaciôn espacial en la distribucion de estas tom­
bas (Figura 22).
A partir de las frecuencias p q r ajustadas se procediô 
a comparer la poblaciôn de Amir Abdallah con otras comunidades 
de un ârea geografica prôxima y fenotipadas sobre material momi- 
ficado. Se trata de las poblaciones de Assiut y Gebelen (2800— 
800 a.C., Egipto Dinâstico); colecciôn Marro (que combina las 
dos anteriores con la de Aswan) y una serie de Israel del siglo 








CD C D  •
Qt) 5d ^CD
d5?C2) (01^
(Si c B  ^
= C 3  ci ^ C D  C D  ^  ^  %  S
< 3  ^  D  <i > ' ^ ’ ( P c! d  g > ®
® cB ^  «0 m
CS^  ’=s> A  ^  (T> <=i> (T ). 0 3
l# S iftlf|# l
2  = *  '
d >  « B  c i>
#  c b = D  /#
C w o
^  a a R a
%
g5 ^
• ■ 4 M
231
POBLACIONES 0 A AB+B X=
AMIR ABDALLAH 11 26 11
COLECCION MARRO 34 64 62 4.3974 n. s.
ASSIUT 20 39 31 2.1536 n. s.
GEBELEN 12 21 28 6.5280 +
ISRAEL 2 17 36 21.0338 +++
Tabla 79 : Comparacion de frecuencias fenotfpicas del sistema 
ABO obtenidas por métodos paleoserolôgicos.
No existen diferencias significatives con la poblaciôn 
de Assiut ni con el conjunto de la colecciôn Marro, pero sf 
aparecen con respecto a las de Gebelen e Israel, sobre todo con 
esta ultima, ya que posee una frecuencia de grupo O demasiado 
baja. Con respecto a estas poblaciones la frecuencia q en A. 
Abdallah es inferior, y el valor de p mâs ele'ado. Quizâ el 
problema de la colecciôn Marro sea la heterogeneidad cronolôgica 
y la dispersiôn geogrâfica de los restos, aunque tiene la venta- 
ja de ser una muestra amplia, formada por 220 fémures.
Segun MOURANT (1983) tanto el Delta como el Valle del 
Ni 1o, hasta Assiut, presentan una considerable uniformidad en la 
distribucion de las frecuenci as ABO con valores cercanos al 25 % 
de genes A y 20 % de genes B. También seRala que los cristianos 
coptos, considerados siempre como el grupo mâs relacionado con 
los egipcios dinâsticos, no difieren en sus frecuencias p q r, 
de los musulmanes egipcios, mientras que los nubios Sudaneses 
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Con el fin de establecer las posibies analogTas y 
diferencias entre la serie de Amir Abdallah y poblaciones actua- 
les geograficamente proximas, se han realizado los correspon- 
dientes test de xl Los resultados de dicha comparacion aparecen 
en la tabla 80.
POBLACICMÆS O A AB+B X=
AMIR ABDALLAH 11 26 11
ALEJANDRIA <1930) 140 224 96 1.1773 n. s.
ALEJANDRIA 1674 1784 1742 8.3078 +
COPTOS DEL CAIRO 36 34 41 7.8596 +
COPTOS DE ASSIUT 103 144 172 8.3004 +
MUSULMAIÆS DE ASSIUT 30 36 40 5.9068 +
EGIPCIOS 101 136 180 10.0660 ++
NUBIOS 93 74 41 8.2076 +
KHARTOUM 64 33 34 14.9649 ++
FALASHA 65 58 29 6.2759 +
GALLA 41 42 27 4.1135 n. s.
GURAGHE 48 32 28 9.5736 ++
TIGRE 49 24 31 15.0867 +++
BILLEN 34 30 38 8.5924 +
AMHARA 39 39 29 4.5865 n. s .
BEJA 198 155 83 9.4098 +
KENIA 1527 789 789 21.9212 +++
ZAIRE (LAGO ALBERTO) 413 502 389 4.7905 n. s.
BENI OUNIF (HARATINES) 40 80 82 5.3823 n . s.
Tabla 80 : Comparaci6n de frecuenci as fenotfpicas entre la 
poblacion de Amir Abdallah y poblaciones 
geogrSficamente proximas.
Estos resultados reflejan los siguientes hechos:
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La poblacio^n de Amir Abdallah difiere de 1 as poblacio­
nes egipcias si exceptuamos la serie fenotipada en 1930 y citada 
por MOURANT et al.. (1976); también lo hace con las poblacio­
nes nubias y negra de Khartoum (AWNY et al.. 1965). Las mayo­
res diferencias se obtienen con las poblaciones de Kenia y Ti­
gré, que junto a la de Khartoum, poseen las mayores frecuencias 
r observadas y al mismo tiempo las menores frecuencias p (Figura 
23) .
No existen diferencias significatives con algunas 
poblaciones localizadas en Zaire y Etiopfa, paises al Sur del 
Sudan, y estudi adas por BAT-MIRIAN (1962), IKIN y MOURANT (1962) 
o citadas por MOURANT et al. (1976); son los Gaila, Amhara y
Zaire. Se trata de poblaciones const i tui das por grupos humanos 
que poseen una combinacion de caractères negroides y caucasoi- 
des. Asf los Amhara poseen hasta un 50% del haplotipo cDe uti1i- 
zado como marcador de la raza negra (en poblaciones caucasoi des 
no mestizadas dicho haplotipo no excede el 5%) (MOURANT, 1983), 
que asoci ado con otros marcadores definen para esa poblacion una 
combinacion porcentual identica de genes caucasoides y negroi­
des.
Tampoco existen di ferenci as con la poblaciôn de Beni 
Ounif (Haratines) situada en el Sahara argelino y esto, si bien 
pudiera llamar la atencion, puede explicarse por la existencia 
de grupos musulmanes mestizados con poblaciones negras. Dicho
235
mestizaje se produjo como consecuencia del asentamiento de es- 
clavos negros que se transformaron en agricul tores y queda de— 
mostrado por la elevada frecuenci a del haplotipo cDe.
Estos resultados asocian la poblacion de Amir Abdallah 
con poblaciones melanodermas si se exceptda la serie de Alejan— 
drfa de 1930. Las diferencias detectadas con la segunda muestra 
de dicha localidad, fenotipada mas recientemente, hacfan diffell 
discutir las razones de dichos resultados, sobre todo porque 
resulto imposible obtener informacion sobre el origen de la 
primera. Se desconoce si esta poblacion es de origen egipcio o 
proviene de una muestra sesgada, de cualquier modo al comparar 
las dos muestras de dicha ciudad se detectan diferencias muy 
significativas (X*= 48.829) que inducen a pensar en poblaciones 
radicalmente distintas.
De todo lo anterior se deduce que la poblacion de Amir 
Addallah parece presenter una distribucion ABO similar a 1 as de 
ciertas poblaciones mestizadas de Etiopfa y Argelia (Amhara, 
Galla, Zaire y Haratines), diferenciandose de las poblaciones 
1 eueOdermas egipcias y de las tfpicamente negridas representadas 
por los keniatas y Bantues.
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III.7 CRIBA ORBITARIA: E5TUDI0 PE UN INDICADOR PATOLDGICO
El têrmino criba orbltaria hace referenda a leslones 
hiperostosicas localizadas en la superficie superior de la cavi­
dad orbitaria.
Denominada como tal en el siglo XIX (WELCKER, 1888) se 
ha detectado en materiales esquelêticos de todos los continen­
tes. Historicamente fue considerada como una variable discreta 
(BROTHWELL, 1965) pero mâs redentemente se piensa que es un in­
di cador patologico de etiologfa incierta.
Se han propuesto un buen numéro de posibles origenes; 
los primeros i nvest i gadores que sugirieron como causa el 
padecimiento de una anemia fueron MOORE (1929) y WILLIAMS (1929) 
(cit. por MACADAM, 1985). Inicialmente se asociaron con esta 
patologfa anemias hemolfticas hereditarias como la thalassemia y 
la sicklemia, (ANGEL, 1964, 1966; SATINOFF, 1972) pero investi- 
gadones posteriores (HENGEN, 1971; CARLSON et al.. 1974;
LALLD et al.. 1977) parecen inclinarse h a d  a anemias adqui- 
ridas, donde el individuo présenta una defideneia en hierro, 
uni das o no con enf ermedades infecciosas y parasitarias.
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En una reelente Investigaclon (SANDFORD et al.. 1903) 
se comparé el contenido en hierro del cabello de individuos 
jôvenes que presentaban criba orbitaria con el de otros que 
carecian de ella; los resultados indican una asociacion entre 
bajos niveles de hierro y presencia de criba. Los autores no 
encuentran di-ferencias en los adul tos, e interpretan que los 
factores que contribuyen a la deficiencia en hierro deben afec— 
tar en mayor grado a los individuos jôvenes.
WALKER (1985) considéra que la hiperôstosis aparece con 
mayor frecuencia en poblaciones sedentarias debido a la posibie 
contaminaciôn de la comida y/o del agua lo que aumentarfa la 
incidencia de enfermedades gastrointestinales.
Estudios clfnicos modernos demuestran una similitud en 
la expresion de las anemias diagnosticadas y la criba orbitaria 
(DAVIDSON et al.. 1975; MACADAM, 1985), indicando que los dos 
grupos mâs susceptibles a desarrollar anemia ferropénica son los 
niNOS y las mujeres premenopausicas; los primeros como conse— 
cuencia de las necesidades para el crecimiento y désarroilo y 
1 as mujeres adultas como consecuencia del embarazo, pérdidas 
menstrual es y lactaciôn (CYBULSKI, 1977). Sin embargo, si bien 
es cierto que en poblaciones antiguas los individuos jôvenes son 
los mâs afectados (MENSFORTH 1985), no se aprecian siempre dife- 
rencias entre los varones y las mujeres adultas.
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En la sigui ente tabla puede observarse la distribucion 























Tabla 81 : Distribucion de la criba orbitaria en Amir Abdallah.
La comparaciôn mediante X*de la posible asimetrfa de 
esta patologfa demuestra que no existen di-ferencias signifi- 
cativas entre 1 ado derecho y lado izquierdo (X? =■ 0.0339 n.s. ).
La tabla 82 refleja la frecuencia de criba orbitaria en 
otras poblaciones. Cabfa esperar que las mujeres presentasen con 
mayor frecuencia el caracter, sin embargo, como se deduce de la 
tabla no siempre se encuentran diferencias entre los dos sexos. 
Cuando éstas aparecen indican que son los individuos de sexo 
femenino los mâs afectados (Grupo C, X*= 7.657: Meroitico, X* = 
3.978: Grupo X, X*= 8.292 y Columbia Britânica, X*= 7.9829). En 
el présente estudio no se detectan di ferenci as en la distribu— 
ciôn sexual de la criba orbitaria (X*= 0.4768).
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VARONES MUJERES Presencia Ausencia %
A. ABDALLAH 15/108 20/116 35 189 15.62
GRUPO A 3/21 4/22 7 36 16.28
GRUPO C 4/140 18/161 22 279 7.31
FARAONICO 16/74 6/52 22 104 17.46
MEROITICO 4/77 13/89 17 149 10.24
GRUPO X 9/92 21/79 30 141 17.54
CRISTIANO 3/27 1/36 4 59 6.35
COLUMBIA B. 9/187 23/173 32 328 8.89
Tabla 82 : Frecuencia de criba orbitaria en varias poblaciones
Con el fin de conocer el grado de incidencia de la
criba orbitaria en la poblaciôn de Amir Abdallah se procediô a 
comparar la -frecuencia de dicha poblaciôn con la observada en 
otros estudios, obteniendose los siguientes resultados: existen
diferencias significativas con los grupos C (X* = 9-1767 ++),
Cristiano (X'= 3.6029 +) y la poblaciôn de la Columbia Britânica 
<X'= 6.169 +>. La frecuencia en la poblaciôn estudiada es mayor 
en todos los casos.
La interpretaciôn de estas diferencias es quizâ diff— 
cil. No hay duda de que las citadas poblaciones presentan 
distintas condiciones de vida; incluso los diferentes factores 
que parecen incidir en la aparicion de la criba orbitaria pueden 
afectar de distinto modo a unas u otras. Sea por una dieta ina— 
decuada, por la multiparidad, o la incidencia de enfermedades 
infectocontagiosas y parasitârias (SAFFIRIO, 1972; SANOISON,
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1972; CARLSON et al. ,1974; MARTIN et al.. 1984), fenômenos 
muy comunes en Nubia, es évidente que en la poblaciôn de Amir 
Abdallah la criba orbitaria no era una patologfa rara. Ademâs, 
como consecuencia de no existir diferencias sexuales en nuestra 
poblaciôn, podrfa pensarse que las razones fundamentales de la 
presencia de criba orbitaria fueron una carencia nutricional y/ô 




Tradicionalmente se ha supuesto al Valle del Nilo como 
vfa de contacte entre el mundo mediterrancN3 y el Africa negra. 
Los Cambios morfol6gicos detectados en los estudios craneofacia- 
les, junto con las interrupciones en el registre arqueol6gico, 
hicieron pensar en grandes movimientes migraterios en los cuales 
una poblaci6n reemplazaba a otra. STR0LR4AL (1968) ex pone la hip0 
tesis de movimientos migratorios en el Alto Egipto h a d a  el 6000 
a.C. en les que se verfan implicadas tante poblaciones eur6pidas 
como négridas. Para ARKELL y UCKO (1965) los intercambios cultu- 
rales observados entre Naqada 1 y II se deberTan a un proceso 
evolutive que afectarfa a estas poblaciones predin^sticas sin 
necesidad de aceptar ruptures importantes. Igualmente MASALI 
(1980) interpréta como contenue el paso desde las series predi— 
nUsticas de Gebelen hasta las dinasticas de Assiut.
En la Baja Nubia, despoblada durante lOOO aRos como 
consecuenci a posi blemente del descenso fluvial y reocupada 
después, se afirma la centinuidad biolôgica de sus nuevos habi­
tantes suponiendo una evoluciën "in situ" i ndependi ente de 
grandes migraciones de otros grupos raciales. Asf en opinion de 
VAN GERVEN (1982), CALCAGNO (1984), etc., se apreciarTa una si—
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militud biol6gica entre los grupos Meroftico, X y Cristiano de 
Wadi Haifa tanto respecto a las variables discretas, cuya vali­
dez para la diferenciaci6n racial parece indiscutible (STREET 
1984), como en las craniométricas, aunque el primero reconoce 
que las tres series culturales no son estadfsticamente la misma, 
lo que estarfa de acuerdo con los resultados obtenidos en esta 
investigacion para los dos primeros grupos.
Para STROUHAL (1975) résulta évidente que el Dodekas— 
choenos actuarfa como barrera de separacién entre las poblacio— 
nés egipcias y los habitantes mUs negroides de la Al ta Nubia, 
aceptando como taies a individuos con una asociaci6n morfol6gica 
de marcado prognatismo y formas nasales anchas (GRMMVILLE, 
1969). Igualmente debe aceptarse que la repoblaciôn de la Baja 
Nubia se produce en parte desde el Sur.
De los resultados obtenidos parece deducirse la ex1sten 
cia de un patr6n clinal a lo largo del Valle del Nilo. Este per—  
mite diferenciar las poblaciones del Delta de las nubias y a 
ambas de las poblaciones melanodermas comparadas. La serie de 
Amir Abdallah muestra una cl ara asociaciôn con las poblaciones 
nubias, en especial con las de Wadi Haifa y Wadi Quitna, lo que 
hace pensar en una continuidad biolôgica esencial no exenta del 
influjo de caractères que permiten diferenciar unos grupos de 
otros. No es necesarlo entrar en la controversia de si la evolu- 
ci6n de la poblaciôn nubia se produjo como consecuencia del
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e-fecto de la selecciôn natural o de los cambios evolutivos pro- 
vocados por la migraciôn y flujo génicof ya que con seguridad 
ambos procesos debieron darse.
Los datos arqueol6gicos (FERNANDEZ, 1985) parecen si — 
tuar el origen cultural, posiblemente nil6tico, de los habitan­
tes de Abri al Sur de la necrôpolis en un ôrea geogrüfica rela— 
tivamente prôxima a Kerma. Tanto los datos cuantitativos como 
paleoserolôgicos obtenidos en la présente investigacibn demues— 
tran la fuerte asociacién de los individuos de Amir Abdallah con 
poblaciones mestizadas actuales situadas al Este de Africa y al 
Sur de la necrôpolis (Gai1a-Somali, Amhara, etc). Igualmente se 
détecta una clara separaciôn, mfis marcada en los varones, res— 
pecto de los habitantes de Jebel Moya. Quizâ las investigaciones 
en curso en el Area de Kerma (BONET, 1980 y BONET et al.. 
1982), de las que hasta hoy solo se conocen informes prelimina- 
res, permitan resolver con seguridad el origen y relaciones bio- 
l6gicas de los habitantes de Abri y de la cultura Alto-meroftica.
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IV.- RESUMEN Y CONCLUSlONES
La investigacién que aquf concluye ha consistido en la 
caracterizacién antropoldgica de la poblaciôn Alto-Meroftica de 
Amir Abdallah. Para ello se realizô un analisis morfolôgico de 
los restos humanos y un estudio comparaiivo de los resultados 
obtenidos respecto de otras series, antiguas o actuales, que pre 
sentaban una posible proximidad histôrico/geogrôfica.
El présente capi'tulo intenta sintetizar las caracterfs- 
ticas môs importantes obtenidas en los apartados anteriores.
1.- La muestra sometida a estudio esta compuesta por un to­
tal de 308 individuos de los cuales el 28% corresponden a 
inmaduros y el 66% a adultos. La elevada frecuencia de los 
primeros demuestra la no existencia de un lugar de enterra- 
miento diferente para los individuos infantiles.
La proporciôn de sexos es muy equi1ibrada, obteniendose 
una relaciôn varén/mujer de 102 aproximadamente.
2 -  El analisi s paleodemograf i co permite estimar la esperan
za de vida en unos 33.2 aRos; con una tasa de natalidad prô- 
xima al 31% y una tasa de mortalidad infantil del 227.2%.
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3 -  La serie estudiada muestra una qran homogeneidad, supe­
rior, en los varones, a la detectada en la serie egipcia de 
Gizéh mucho môs numerosa. Existe una menor variabilidad en 
las medidas del crôneo y mandfbula que en las correspondien­
tes al fémur.
4 - Al margen del dimorfismo sexual "habituai", util en el
diagnôstico sexual y detectado en todas las series antropolo 
gicas, se détecta un marcado dimorfismo que afecta tanto a 
las medidas del craneo como a las de la mandi'bula y huesos 
largos. Tan solo no existen diferencias respecto del occipi­
tal, anchuras interorbitaria, nasal y de la rama y angulo 
mandibular.
5.- El neurocréneo présenta en ambos sexos mayores dimensig
nés que el de las poblaciones comparadas, si se exceptua la 
anchura maxima.
Con una dolicocranea marcadâ, la bôveJa es medianamente 
al ta y elevada en relacion a la longitud y anchura (orto- 
hipsicrania y acrocrania respectivamente) y esta constituida 
por el esquema P>F>0. La frente eurimetope, posee unas cres- 
tas temporales medi anamente divergentes, mientras que el oc­
cipital présenta una curvatura relativamente marcada. La ca-
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paddad craneana se situa en el rango de la euencefalia.
6.- El splacnocraneo puede caracterizarse por una cara me-
soprosopa y mesena, con tendencia a caras algo més bajas en 
la muestra masculina. La cavidad orbitaria diferencia ambos 
sexos al ser mesoconcos los varones e hipsiconcas las muje— 
res. El fndice nasal, si bien earnerrino, se distribuye de 
distinto modo; los varones, presentan hasta un 22% de formas 
leptorrinas, mientras que las mujeres de dicho grupo consti- 
tuyen sôlo el 8%, por lo que en ellas se aprecian formas na­
sales més anchas.
El paladar es mesostafilino y el avance del macizo fa­
cial, muy moderado y més marcado en la serie femenina, se 
traduce segun el indice gnatico en ortognatismo en el limite 
con el mesognatismo; sin embargo la regiôn alveolar aparece 
como claramente prognata. El fndice transverso créneo facial 
expresa fenozi’gia.
7.— La mandfbula es dolicognata por lo que su forma es rela
tivamente estrecha o alargada. Esta caracterfstica, ligera- 
mente més acusada en el sexo femenino, permite diferenciar 
la serie estudiada de los egipcios del Delta; mientras que 
la altura de la sTnfisis es més reducida que la obtenida en 
1 as series nubias comparadas.
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La rama mandibular, fuerte, es ancha y baja, relative­
ment e poco inclinada y con una marcada divergencia respecto 
del cuerpo mandibular; lo que represents un estrechamiento 
del maxi 1er inferior a nivel de los gonios. La rama mandibu­
lar es més robusta que la de las series dinésticas egipcias, 
en los varones como consecuencia de su menor altura, mien­
tras que en las mujeres influye més la mayor anchura.
8.- Las medidas fémorales demuestran un marcado dimorfismo 
sexual excepto para el indice de robustez de la epffisis in- 
f erior .
El i'ndice piléstrico indica la existencia de una pilas- 
tra media en los varones y débil en las mujeres tal y como 
corresponde al menor désarroilo de los relieves de inserciôn 
muscular. El fndice de platimerfa expresa un ligero aplasta- 
miento anteroposter i or del fémur ya que ambos sexos se cia— 
si fican como platCmeros.
9.- La estatura estimada varfa de 165 a 168 cm en los varo— 
nés y de 155 a 157 cm en las mujeres, segun se consideren 
las ecuaciones para la raza negra o blanca respectivamente. 
De acuerdo con estos valores, las mujeres poseen una estatu­
ra inferior a la de los varones en un valor aproximado al 6% 
y ambos sexos pueden considerarse como mesosomos, supermedia
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nos o medianos.
10.- Se emplearon dos métodos multivariantes para comparar 
la serie estudiada con el resto de poblaciones. Cluster y 
Anélisis de Componentes Principales. Los resultados obteni— 
dos con ambos model os son simi lares, si bien el segundo de 
ellos permits définir mejor las razones de las asociaciones 
morfolôgicas.
Su aplicaciôh por separado respecto a las medidas del 
neuro y splacnocréneo, asf como al total del créneo, demues­
tra la necesidad de incluir en todo estudio comparativo se­
me jante al realizado variables del esqueleto craneal y fa­
cial .
11.— Las dimensiones del neurocréneo de la serie masculina 
permiten diferenciaria de las poblaciones negras representa- 
das por Congo y Camerun, aproximéndola més a las series niIg 
ticas. Se situa entre las series dinasticas y las nubias, di 
ferenciandose de las primeras por su menor anchura y de las 
segundas por la mayor altura del créheo. En el présente es­
tudio se détecta, como ya hicieron otros autores, una eviden 
te separaciôn en el Valle del Nilo entre poblaciones de 
créneo més ancho localizadas en el Bajo Egipto y los pobladg 
res nubios caracterizados por craneos mucho més alargados.
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Las medidas del neurocraneo permi ten diferenciar las se 
ries del Delta y de Mirgissa del resto de poblaciones ni loti 
cas y todas ellas de las series melanodermas comparadas a 
excepciôn de los Ashanti.
12.— El splacnocraneo de la serie masculina permite situarla 
en el contexto nubio diferenciéndola de las poblaciones del 
Delta como consecuencia de su cara mas baja, asf como por su 
mayor anchura nasal y longitud de la cara. Los doe ultimos 
parémetros parecen asociarla mas con el interior del conti­
nente africano, si bien existen marcadas diferencias respec­
to de las poblaciones melanodermas, claramente mas prognatas 
y con mayor anchura nasal.
13.- Considerando el créneo en su conjunto, los varones de 
Amir Abdallah demuestran una mayor relaciôn con las poblacig 
nes nubias en general y con la serie de Wadi Haifa Meroftico 
en particular.
Segun el AGP résulta évidente la separaciôn entre las 
series egipcias y las melanodermas, encontrandose la serie 
analizada entre ambos grupos. Resultado diferente demuestra 
la agrupaciôn jerérquica generada por el Cluster, ya que, 
segun esta, todas las series nubias estarfan més prôximas a 
1 as poblaciones melanodermas de los Ashanti y Camerun y mas
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alejadas de las de Gizéh, Mirgissa y Sakkara.
La serie Hotentote se diferencia de todas las compara­
das siendo siempre la ultima en agruparse.
14.- Los varones de Amir Abdallah difieren de los individuos 
de las series melanodermas de Jebel Moya y Kenia, asociéndo— 
se con la serie del Grupo X de Wadi Quitna.
Entre las poblaciones eti'opes comparadas, la serie Ga- 
1la-Somalf résulta estar mucho mas estrechamente relacionada 
con Amir Abdallah que Tigré; ambas se encuentran a una dis- 
tancia menor que las series dinasticas egipcias y que el res 
to de series melanodermas.
El ACP parece demostrar un incremento de la influencia 
negroide desde Wadi Haifa C al periodo Meroftico y de éste 
al Grupo X.
15.— El neurocréneo de la serie femenina esta caracterizado 
por grandes dimensiones, predominando los segmentos longitu­
dinales. Un neurocranéo més alargado, estrecho y con mayor 
longitud de la base permite diferenciaria de las series de 
Mirgissa y Gizéh, que se encuentran a menor distancia que 
las poblaciones melanodermas comparadas, ya que estas poseen 
un neurocréneo mas reducido.
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16.- Como sucediera en los varones, el splacnocraneo de la 
serie femenina permits relacionarla més faciImente con el in 
terior del continente africano. Résulta évidente su asocia- 
cién con las poblaciones nubias de Wadi Haifa Meroftico, 
Wadi Haifa X y Kerma, diferenciéndose de las mujeres de 
Gizéh por sus menores dimensiones verticales de la cara y su 
mayor désarroi1o de la anchura nasal y longitud Basion—Pros- 
tion. Por tanto,la morfologfa del macizo facial egipcio esté 
caracterizada por una cara més alta, una narfz mas estrecha 
y un prognatismo menos marcado que el de las series nubias.
17.- El estudio del créneo femenino en su conjunto permite 
diferenciar las series nilôticas de las melanodermas. Las 
mujeres de Amir Abdallah ocupan una posiciôn entre las pobla 
clones dinésticas egipcias y las negras representadas por 
los Ashanti, Congo y Camerun; asociandose con las series nu­
bias de Wadi Haifa y Kerma.
Las dimensiones del neurocraneo intervienen en mayor 
grado para diferenciar la serie estudiada.
1 8 -  La serie femenina se diferencia de las muestras compa—
radas de Gizéh y Jebel Moya, aunque con ésta ultima guarda 
una més estrecha relacion, mayor adn que la detectada en los 
varones.
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La serie etfope de Tigré aparece como la de menores di­
mensiones, por lo que su craneo es el mas reducido de todos 
los comparados.
19.— El estudio morfolôgico del cabello demuestra valores de 
los diametroB mfnimo y méximo perfectamente comparables a 
los obtenidos en caucasoides y negroides. El grosor del ca­
bello no permite diferenciar la serie estudiada del resto de 
poblaciones comparadas, entre las que se incluye la serie nu 
bia de Semna.
El diémetro mfnimo represents aproximadamente dos ter—  
cios del diametro maximo, por lo que la secciôn del cabello 
es elipsoidal, permitiendo diferenciar a los pobladores de 
Amir Abdallah de las series melanoderma y china comparadas. 
No existen diferencias entre la poblaciôn estudiada y la Co- 
lecciôn Marro.
20.— El cabello puede considerarse como Quimatotrico a pesar 
de exi stir un 21% de la poblaciôn con cabello liso.
Los cabellos amedulares se presentan con mayor frecuen— 
cia en las mujeres.
No se considéré el estudio de la pigmentaciôn ya que se 
ha detectado el uso de tintes y décolorantes artificiales 
que alteran el color original de las muestras. Los datos bi-
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bliograflcos indican que ésta era una practice relativamente 
frecuente en la zona.
21.- El estudio de 8 variables cualitativas o epigenêticas 
demuestra que en la poblaciôn estudiada no existe asimetrfa 
ni dimorfismo sexual en la manifestaciôn de estos caractères.
La frecuencia del foramen frontal accesorio alcanza el 
30%, siendo la del infraorbitario cercana al 20% y aprox i ma— 
damente del 8% la del mentoniano.
El tipo de Pterion més frecuente corresponde al Esfeno- 
parietal (86%), mientras que la frecuencia de hueso epiptér^ 
co es del 10% .
El metopismo es un fenômeno raro en Nubia, en el presen 
te caso la frecuencia obtenida no alcanza el 2%; por el con­
trario la existencia de huesos wormianos es frecuente en la 
poblaciôn estudiada (38%).
La incidencia de puente milohioideo en el total de la 
poblaciôn es del 13% aproximadamente y la de agenesis del M3 
del 10% .
22.- El estudio comparativo conjunto de las variables cuali- 
tativas demuestra una relaciôn més estrecha entre Amir Abda­
llah y las poblaciones melanodermas.
23.- Cincuenta y tres individuos fueron fenotipados para el
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sisterna ABO mediante una nueva tecnica de elucion por calor 
en cabello. La tecnica désarroi1ada mejora el porcentaje de 
determinaciones frente a otras utilizadas en tejido oseo o 
muscular, alcanzando, tan s6lo, un 10% de no determinaciones 
Se detecto una elevada frecuencia del alelo A y relati- 
vamente baja del O.
24.— La poblaci on de Amir Abdallah présenta una distribue!on
ABO similar a la de poblaciones mestizadas de Etiopfa y Arge 
lia, diferenciandose de las poblaciones leucodermas egipcias 
y de las melanodermas representadas por keniatas y bantues.
25.— La frecuencia de criba orbitaria alcanza el 15%, no 
existiendo asimetria en la manifestaciôn de esta patologfa. 
Tampoco existe una diferente distribucion entre los sexos, 
por lo que, segun los resultados obtenidos, la presencia de 
criba orbitaria se deberfa fundamentalmente a carencias nu- 
tricionales o procesos infectocontagiosos o parasitarlos.
Como conclusion final podrfa decirse que la poblaciôn 
de Amir Abdallah aparece como una serie tfpicamente nubia, faci1 
mente diferenciable de las muestras dinasticas del Delta y de 
las poblaciones negras comparadas en la presente Tesis.
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Su posicion, comprend!da entre los grupos anteriores, 
parece aproximaria més a poblaciones mestizadas que se localizan 
hoy en dfa al Sur de la cuenca del Nilo.
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